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IwrnODUCCION

Al hablar de romance, nuestra mente natll.ralmente, '1 sln
reflexlon, se sltua en los corolanaos de nuestra llteratura. Fue
con el romanoe que se conservaron las prlmeras baaanas heroloaa
del pueblo espanol. liablando de el, Ramon Mene'ndez ,. Ptdal en
prlmer lugar los defIne diei.ndo:
Los romances son poemas eplco-llrloos breves que se oantan
a1 son de un lnstrumento, sea en danzas oorales, sea en reunionea ten1das para reoreo simplemente 0 para e1 trabajo
comun. l
Y luego

S8

retiere a sus orlgenes afirmando:

••• en cambia los temss consorvados
consorvadol! en 1& eplca espanola
van desde el 8i~10 VIII, con el ray RodrIgo, hasta el XI,
con 81 Cld, ,. aun hasta el XII, oon Alfonso VII Y 81 re,.
Luts da Francia. Esto quiere declr que Espana se manlflesta mas tenaz, mas tradlclonalista en mantener en actualldad un viejo genera 11terario. 2
Despu8a de 108 romances de 108 slg108 XV &1 XVII,

POCOI

/

autor.s han vuel to a escrlblr puramente romances •.. La 11rloa
1

2

espanola habla adelantado en esos siglos. Todos los generos literarios se hablan ensayado y oon axito. Y as!, de los humildes
romanoes del oomienzo fulmos asoendlendo a la oumbre literaria
en el siglo de oro, para desoender poco a poco y quedar como
oon pooas ganas y energias para un nuevo resurgimiento, deapusa
del neoesario desoenso.
Cuando menos se 10 esperaba, empero, surge en pleno siglo XX un poeta andaluz que triunfa eompletamente con su romancera. Habia enaayado en otra fo~na llegar al oorazon del publi00;

pero solo 10 oonsiguio oon la forma mas oastiza y mas natu-

ral.al espanol: el romance. Y ese joven poeta es Federico Garola Lorea en su obra Romanoero gltano, eserito entre 1924 y

1927, pero publioado tan solo en 1928. Con esta obra Ilego a
cautivar a sus lectores, y y& quedo oonsagrado poeta de ouno
propio, poeta naolonal y poeta de renombre lnternaclonal.
Hay sin embargo una gran diferencia entre el romanoe
tradieional, primitivo y juglar y el romance gltano lorquiano.
Aparte de las caracter1stioas que luego senalaremos, una difereneia que notamos a primera vista es la profundldad del romance lorqulano eomparada con la seneillez del romanoe antiguo.
Esa diferenela haoe que al Romaneero gitano se 10 llame dIf1eIl,
misterioso y complleado.
~Es realmente difi'oil? Creo que podemos oontestar afir-

3
mativamente. En verdad, por regIa general, no 10 podemos comprender en la primers lectura, nl en la segunda 0 tercera,: casi todos los romances gitanos requleren estudio, unos mas otros
menos. ~ Por que esto? Porque al igual que
I

8U

grs.n maestro de la

,

metafora, Luis de Gongora y Argote, Lorea maneja con destreza
el lenguaje figurado, aoereandose mucho a las alturas que tanto
admiro' en Don Luis. A este se Ie calif100 de osouro; pero Federico 10 defiende y explica diciendo que Is oscuridad no esta en
el gran 11rico espanol, sino en la inteligenoia del lector. Admite que es diflcil; y por eso dice en su estudio La Imagen
Poetica de Gongora que
A Gongora no hay que leerl0, sino estudiarlo. Gongora no
viene a buscarnos, como otros poetas, para ponernos melanc61icos, sino que hay que perseguirl0 razonsblemente. A
Gongora no se Ie puede entender de ninguna manera en la
primere leoture. Una obra filosofica puede ser entendida
por unos pocos nada mas, y, sin embargo, nadia tacha de
oscuro al autor. Pero no; esto no se estila en el orden
poetico, segun parece.3
Esto mismo podemos decir de Lorca: no hay que leerlo, mejor dieho, no basta leerlo: hay que estudiarlo. Federico no es un poeta facil porque, precisamente como Gongora, reviste sus ideas
con metaforas preciosas que son dlflciles de captar por nuestra
inteligenala un tanto oscura. Hablando de esta aparente oscuridad de Gcingora, el dice:
I

iQue es eso de oscuridad? Yo creo que peca de luminoso. Pero para llegar a ~l hay que ester iniciado on la POBsla y

4
tener una aenslbl11dad preperada por lecturas y experlenolas. Una persona fuera de su Mundo no puede paladearlo,
oomo tampoeo paladea un cuadro a.unque vea 10 que hay plntado, nl una oompos~clon musloal. A Gongora no hay que leer10: hay que amarlo.4
LNo podrlamos apllcar eato mlsmo a Loroa? Nos falta laa mas de
las veces la senslbl11dad para oomprenetrar su profundo pensamlento, velado bajo hermoslslmas metaforas, y mas aUn, ba.jo un
tema aparentemente llano. iY que blen dioe que a Gongora no

so-

lo hay que leerlo, slno "amarlo·! Del mlsmo modo tenemoa que
amar a Lorca antes de leerlo, y ello nos dara.' mas de una olave
para los mlsterlos ooultos en sus poemas y, ante todo en nuestro oaso, en su Romanoero gltano. Loroa, al hablar del gran
poeta 11rleo, se esta reflrlendo a las Soledadea. Nosotros, al
hablar de Lorea, nos lremos refirlendo a su Romancero gltano.
SegUn Edwin Honig, {,orca debe au triunfo al haber ereado un nuevo tlpo de folklore, abandonando 1a copla aervl1 de
los romances tradioionales. Por au puesto que los podrlamoa
llamar nuevos oantares de gesta; pero, como dice el autor mencionado, oantares re-invantados y, ante todo, yando del tema
Unloo tradlcional a le variedad tematica, escritos

en ootosl-

labos con una musicalidad extraordinaria, oomo mas adelante veremos. Refiriendose a la novedad del Romaneero gitano, Honig
dice:
Spanish poets beginning with Jimenez sought to eschew the

5
anecdotal qualities of the old romance and to reshape the
form according to new inventive techniques. And this is
Lorca's first accomplishment in Romancero ~itano. He has
re-created the classical style of the old allad and given
it a new tonal quality which is distinctly modern.5
En este Romancero gitano, clasico y moderno al mismo
tiempo, enoontramos temas llanos oomo en otros muchos poemas
del autor. Pero, junto con los temas llanos y acoesib1es oon
cierta facilidad al igual que los romances antiguos, encontremos

0

oreemos por

10

menos heber

te~as

veladoB cuyo sentido

/

profundisimo queremos ane1izar en este trabajo. No cabe duda
que hay muchos misterios ocultos aun en las obraa de Federico
Garcia Loree. Ciertamente los hay en eata parte de au obra poe/

I

,

tica. r1as aun, como ya queds dicho mas arriba: bajo un tema
aparentemente llano se ocu1ta un pensamiento muy Butil que, despues de analizado cuidac10samente e1 poema, aperece muy claro
o por lomenos logica su aceptacion. Buscar, sena1ar y ac1arar
estos temas en e1 Romancero gitano es e1 objeto de este estudio.
Antes de engolfarnos en la diftcil tarea de descubrir
e1 pensamiento ooulto de Loree, veamos primero hasta que punto e1 romance 10rquiano es tradicional, y hasta que punto tiene su cuno propio.

I
EL Rm1ANCE TRADICIONAL

1. Caraeter{stieas~
Hemos afirmado que en e1 Romaneero gitano

encontramos

ambas casas unidas: 10 e1asieo del romance tradicional y 1a teoniea moderna. Veam08, pues, eua1es son las earaeterlstioas tradieiona1es que podemos hal1ar en los romances gitanos.
a. Laeonismo.
Bien sabemos 10 1aconioos que son los romances primitivos. Pa1ta en e110s casi siempre e1 fondo 8scenico; el10 no
le interesaba al autor ni a

108

oyentes. MAs aun, el autor no

deja tras1ucir sus impresiones persona1ea, sino solo se contenta con poner el hecho desnudo as1 como exista en su objetividad. Hablando de esta brevedad nos dice Menendez y Pidal:
Solo me detendre en un singular recurso de idealidad, que,
muy conforme a esta simp1icidad caracterlstica, consiste,
no en desarrollar ninguna fantastica invencion, ninguna extrana combinacion imaginativa, sino tan solo en saber callar a tiempo.6
6

7
Veamos un ejemplo de ese laconismo y concision en un romance
tradicional. Bs el primer cuarteto del Romance Segundo de El
Rey Rodrigo. Canta asl:
Amores trata Rodrigo,
deseubierto ha su ouidado;
a la Cava se 10 dice,
de quien anda enamorado.7
iPodr{ase, aoaso, poner mas brevemente y sin escenario, la
historia de una declaraeion de amor?
Tambi~n

Lorea pone ese laconismo en sus romances. Vea-

mOB un ejemplo. Es el romance de la Reyerta. iCuanto oontenido
hay encerrado en la breve noticia de la muerte de nueva personas! Dice:
Senores guardias c1viles:
aqui paso 10 de siempre.
Han muerto cuatro romanos
1 cinco cartag1neses. tl
No podrla Lorca presentar un hecho mas Busc1ntamente, en el
oual se van oomplicados los tan od1ados oomo temidos guardias
civiles; donde se pareoe querer encerrar una resignacion estoica a una situacion que ya se contempla oomo ord1naria; y,
finalmente, pintando una rlvalldad de dos grupos tan opuestos
como 10 oonocle 1a historia antigua: Cartago y Roma. Es esta,
c1ertamente, una plldora romancera bien comprimida, paro de
una riqueza de contenido extraordlnaria. En verdad podemos de-

8
l

cir que en el romance es mas importante 10 que se calla que 10
que se dice.
b. Estribillo.
El romance tradicional inclu1a muchas veces algUn
verso de repetlclon llamado estrlbl110, que en oierto sentido
resumla e1 tema conoentrado del poema. Un ejemp10 muy claro de
ello tenemos en el Romanoe de 1a conquista de Albama.

En el,

despue's de oada estrofa, se repi te e1 estrIbI110: "Ay de mi
Alhama!"9 En la misma forma, el romanoe de Loroa se ve caracterizado por sus estribI11os. As{, par ejemplo, en Prec10sa y
el alre, encontramos:
Su luna de pergamlno
Preolosa tooando vlen.e .10
Ma's conoeldo y mas misterioso es el famoso estrlbl110 del
Romanoe sonambulo: "Verde que te quiero verde", estrlblllo este que se repite en esta forma breve oinoo veoes; pero tambien
podemos tomar un doble estribillo, qu,e en una forma de dos versos se replte tres veees:
Verde que te qulero verde.
Verde vlento. Verdes ramas.

y se 10 puede oonslderar en una forma mas extensa, y casl mas
/

perfecta asl: una cuarteta entera. Como tal abre y clerra el
romance:

9

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
baroo sobre 1a mar
El barco
ll
y e1 caballo en la montsLna.
montsLna.ll
Y en el mismo romance podemos encontrar dos veces este pareado
momo especie de estrlbillo:
Pero yo ya no soy yo
nl mi casa es ya mi casa.
En el Romance de la guardia civil espanola, al igual que en el
,

romance reclen analizado, se repite cinoo veoes en un verso:
.Oh ciudad de los gitanosl
Y este misMo, unido a un segundo verso, se enouentra dos veoes:
jOh cludad de los gitanosl
En las esquinas banderas.12
//

Mas estribillos encontramos en el romance Burla de Don Pedro
a caballo. Cada una de las ttlagunas
ttlagunas"lt comlenza con:

Bajo el agua
siguen las palabras.13
palabras. 1 3

Todo esto nOB muestra la gran facilidad con que Lorca hacia
uso del .estribillo.

o. Dialogos.
Yendo por los romances tradlclonales, encontramos

10

que, en ellos, la forma dlalogada es muy corrlente. Tomemos
uno de ellos

al azar. Es el romance de La Donoella que va a
/

1. guerra. Dice asl:

..............

_ !lienes).a oolor muy fina,
hija mia, para varon.
- Yo me eohare, padre mio,
a 108 airitos y al sol.
- Tienes los pechos oreeidos,
hlja
mfa, para varon. /
t
Comprame usted, padre mio,
un apretado jub6n;
y en los palaclos del rey
OOIllO me he de llamar yo?
I

4p

•

•

• • • •

•

I

....

. .14

En los romances gitanos de Lorea, aparece esta earacteristica

con la mayor elaridad en al primer romance: Romance de la luna,
~.

El dlalogo entre la luna y el nino es obvio. Veamos:
(~lino:

) Buye luna, luna, luna.
Si vinleran los gitanos,
harlan con tu corazon
oollares y anillos blancos •
...,/

/

(Luna: ) Nino dejame que bailee
Cuando venga~ los gitanos,
te encontraran sobre e1 yunque
con los oji1108 cerrados.
(niiio:) Huys luna, luna, luna
que ya siento los caballos.
(Luna:) Nino, dejame, no piaes
mi blancor almldonado. 1 5
L08 hay en Preciosa y e1 aire y 1a Reyerta, pero con menos

C18-

11
ridad. Donde

1I1SS

se encuentra y con mas extension, es en e1

dia'logo del Romance sonambulo, donde 61 novie gitano herido,
se dirige 81 padre de 18 novia, en su ansia de saber de su
amada que se habia suicidado. Exclama:
(Novia:)

Compadre, quiaro cambial'
mi caballo POl' BU casa,
mi montura POl' au espejo,
mi cuchill0 POl' au manta.
Compadrs vengo sangrando,
desda los puertoB de Cabral

(Compadl'e:) 5i yo pud1el'a, mocito,
ese tl'ato se cerraba.
Pero yo ya no aoy yo,
ni mi casa as ya mi casal
(Novia:)

Compadl's, quiaro moril'
decentemente en mi casal
De acero, a1 puede ser,
can las sabanas de holanda.
i,No ves la herida que tengo
desds el pecha a la garganta?

(Compadre:) Tre801entas rosas moranaa
11eva tu pechers blanca.
Tu sangre rezuma y huele
a1rededor de tu raja.
Pero yo ya no soy yo,
ni roi oasa as ya mi cssa.
(Novia:)

Dejadme subil' a1 manos
hasta las sItae barsndas,
; dejadme subir!, dejadme
hasta Iss verdes barsndas.
Barandales de la luna
POl' donda l'etumba el agua.

Y sigue luego el dialogo en la Quarta parte del romance:
(Novia:)

I

I

;Compadre! &Donde esta, dime?
iDOnde esta tu nina aroarga?

12
(Compadre:) jCua.ntas ireCeS te espero!
jCuantas veces te esperara,
cara fresca, negro palo,
en esta verde baranda1 10
I

No tan claro, pero creo que con justO! motivos podriamos mencionar tambi~n los dialogos que forman parte del romance La
I

monja gitana. Si bien no hay nadie alli presente oon quien ella
pudiera dia10gar, sin embargo e1 so1iloquio que ella en su fanI

tasia mantiene oon los imaginarios caballistas,

0

quien manten-

ga su fantasia ocupada en e1 momento de la tentacion, es un
I

I

verdadero dialogo. Veamos parte de el:
,Que bien bordal ·Con qll~ gracia!17
I

palabras .stas que bien las hublera podido decir algUn galan
gitano 8i hubiera estado alll tan real como 10 tenia 1a buena
monjlta en su mente.
Y oomo en los romanoes anteriores, encontramos mucho
dialogo en el Romance de 1a Pen. negra, y entre los hermanos
en el romance ultimo de Phamar y Amnon.

4.

Lista de objetos.

Hemos dicho en el punto primero que entre las oaraoterlstloas del romanoe tradioional estaba el laoonlsmo. Y hemos
afirmado tamblen que parte de ese 1aconlsmo venia del hecho de

13
que no nos pone un fondo escenico, s1no el hecho aislado sin
adornos. Este hecho lleva a una propiedad del romance que es
e1 hacer listas de objetos. Sin mas preambulos se pone a enumerar una serie de casas. Veamos un ejemplo en el romance La
espos. de Don Garcia:

.............

setecientos perros moras
iban en su compania,
con buena toea tocada,
con buena saya vestida.
. . . . . . . . . . . .18
Y tambien en el romanoe La dama pastora.
I

I

I

-tQuien colgo al1i
ouchil1o y eacopeta
donde yo eolgaba
1& mi chamarreta?
Qultate, gato,
qui tate , perro,
que esa es la cama
donde yo duerm~
Veamos ahora un huen ejemplo de esta earaeterlstiea en
/

el Romance sonambulo de Lorea:
Compadre, quiero c~~biar
m1 caballo por su oasa,
ml montura p~r su espei0.t
ml cuohillo por su man a. 20
Ya aqui tan solo tenemos

seL~

objetos puestos

dentro de 1s.

breve dad de cuatro versos. Y algo muy parecido tenemos en el
romance de La casada infiel. Leamos:

14
Yo me quite In corbata.
Ella se quito el yestido.
Yo al clntur6n con revolver.
Ella sus cuatro corpinos. 21
Aslmismo podamos ver la lntencion del sutor de senalsr objeto8
en e1 romance de 1a

~uerte

de Antonito 61 Camborl0. Los descrl-

..

be asl:
Zapat08 de color corinto,
luedal10nes de mart!I,
y Gate cutis amasado
con aceltuna y jazm1n.22
Finalmente podemos traer como ejemplo el romance de la Burla
de Don Pedro a caballo. Dioe en la "Segunda Laguna":
Bajo el agua
siguen las-pilabras.
Sobre el peinado del ague.
un ciraulo de pajaros~lama ••
Y por los oanaverales,
testlgos que conocen 10 que falta. 23

5.

Popularldad.

Vol vamos nuevamente a Menendez y Pldal, autorldad en
los romances, qulen habla de la popularidad del romancero en
la forma siguiente:
Sabemos que 10$ reyes no dejaban de valerse de los cantores populares para propagar notlclas: Enrlqu.a IV, en 1462,
mando haaer un romance sobre alerts campana en tierras de
Granada y mando a los cantores de 18 capilla real que 10

15
asonasen; y de igual modo en la capilla de los Reyes Catolicos se componian y cantaban otros romances sobre las ultimas reconquistas granadinas.24
Federico Garcia Lorca aleanzo su mayor tama precisamente durante una epoca en que su patria pasaba por una crisia politica, y en la cual se vio envuelto pasivamente. Los autores
que 10 conoelan personalmente son unanimes en atirmar que no
tuvo ninguna atiliacion politica. Incluso su tragico tin no pudo haber sido por pendeneias politicas; pero no pudo evitar
que algun problema sooial estuviera ooultamente envuelto en
sus escritos. Dice, por ejemplo, Arturo Barea hablando de la
actitud apolitiea de nuestro autor:
En la obra de Lorca no se encuentra dootrlna politloa determinada. El mlsmo reoaloo Intlnltas veees, y oon razon,

que el no era politioo. MAs aUnt ouando sus esoritos contienen un mensaje soclal, es -al menos aparentemente- todo menos revolucionarI0 y mas bien de tipo oonservador. 25

Del heoho de que Lorca proviniese de una tamilia Intelectual,
esperarlamos que no tuese 0 por 10 menos no resultase un autor
completamente desligado de la vIda politiea y tan del pueblo
como 10 es. Dice a este respeeto el autor antes meneionado:
••• aunque vIvI0 una vida privilegiada dentro del circulo
cerrado de la aristoeracia de las letras espanolas, aunque leyo primero sus comedias y sua poemas a jovenes procedentes de su misma categorfa SOCial, aunque jugo con
las tormas mas esotericas del arte modemo, se convlrtld,
no en el poeta de la secta intelectual, slno en el poeta
del pueblo espanol.

16
La razon es que una gran parte de su trabajo es "popular" en el sentido de que toea a su pueblo con toda la violenoia de sus propios semi-consci,entes sentim.1~t)tos, intensitieados y transtormados a traves de .u arte. 20
Facilmente se podrla objetar, sln embargo, dlciendo
que su poco carino por los cabecitas negras de la guardia oi,

vil oiertamente le hioieron mostrar sus sentimientos Intimos,
y que de algUn modo deb!a haber abordado el tema soclal, toman-

do asl cierto partido. Pero tamblen a esto responde el autor
anteriormente citado, diclendo al reterirse al Romance de la
Guardia Civil Espanola:
El espanol simple, en su odio y su m.1edo d~ los negros jlnetes que slempre aazan en pareja, se sentia sorprendido
y hasta herido de que el poeta, despues de sus primeros
versos recargados de asoclaciones siniestras, se escapara
al mundo de los gltanos. Pero despue's de esta sorpresa, el,
el lector slmple, se identltlca de subito con estos gitanos sonadores e intantiles, a quien~s en plena alegrIa
asaltaba la brutalidad desnuda y tria del Estado. Los versos 18 haclan sentir el choque en su propl0 oU8rpo, aunque
considerara a los gitanos ser~s interiores, inutiles y
holgazanes. Y el romance apolitico, con su nue~o uso ,de
viejas palabra~ y ritm08 tradicionales, revolvla en el todas sus rebeldlas emocionales. 27
otro admirador del poeta andaluz, Christoph Eich, &1
~

hablar de las razones de la popularidad de Federico Garcia
Lorca se expresa as1:
Sin embargo, la tame de Lorca tuera de Espana no pued~ compararse con la popularidad de qu~ goza en su pais. Multiple.
son las razones que han pontribuido a dar a conocer s~ nombre por el Mundo: su tragica Muerte en los primeros dias de
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,

,

,

1a Guerra Civil, su obra dramatiea, de mas taoil difusion
que la 11riea, las tendencias generales de la lit.ratura
moderns, sabre todo el surrealiamo y sua seeuelas, y tambien- no hay que olvidarlo- todo aquel orb. magieo y seduetor del vivlr andaluz. 2a
Y un poco mas adelante, retirlendose a 108 temas, ante todo
en el Cante Jondo, el mlsmo autor afirma:
Las tlores de azahar, y la tierra enearnada, las naches
ardientes, las gultarras, los euchillos que fulgen a la
luz de la luna, el letargo y la 11amarada de la pasldn
son casas tan ordinarlas en Andaluo!a oomo en nuestros
paises el Manzano y la nleve en invierno. Y la nina ahogada, la torre lejana, .1 taro negro no son menos objetos para la tantasia del poeta, slno imagenes de remotlslma antlguedad arranoadas al alma del pueblo.29
/

Y termina aoentuando 10 popular en la poesla lorqulana:
I

Lorea se dlstingue par haber dado expresion particularmente pura y absoluta a las estructuras mas hondamente arralgadas del andaluz, en sentldo ampll0, del espanol.30
De

modo que podemos olertamente tamar a nuestro poeta como poe-

ta popular. Tan popular fue que un autor, Wl11iam Carlos Wi111ams, se atreve a deolr:
Popular he was as no poet in Spain haa been aince the time
of Lope de Vega. He belonged to the people and wh,~ they
were attaoked he was attacked by the same forces.J

4.

Musioalidad.
,

Aqui estamos trente a un tema tan natural al romance

18
oomo al 61 fuese 61 elemento en que se mantlene vivo el mismo.
~Por

que? Porque al romanoe fue oompuesto para eer cantado por
,

el juglar, qulen asi, repitiando sua hiatorias oantadas ante
...

J

.....-

,

diferentas publiooe, transmitia cantando las hazanas epicas
primitivas. Eso 10 vemos en la miema definioion que nos da
Menendez y Pidal. La musica era parte esenoial en 81 romance
tradioional.
,

,

De Federico Garoia Loroa aabemos tambien que se gozaba
en reoitar sus poemas, empezando ya cuando estuvo en la universidad de Madrid, volviendo en ese sentido a ser un juglar moderno que cantaba sus propias oanoiones. J. B. Trend nos narra

' con L orca an una ocasion de escomo •'1 en persona se encon tro
I

,

tas, as decir, durante una de esas noohes de poesia en los jardines de Granada. Fue en 1919, como cuanta, e invitado por el
oompositor Falla en el Jardin de Albaicin. Trend 10 narra asi:
Then we were hushed and a rather shy youth recited. He did
not deolaim, but spoke in a soft, warm, eager voice: la ,
obscura, callda, turbia, inolvidable voz de Federioo Garcia
Lorca, Gerardo Diego said long afterwards. It was a simple
ballad wlth striking b~t easily intelligible imagery. ~o
is it?" "Federico Barcia Lorca. You must meet him". The
evening ended after 4 P.M., with the poet and myself, arm
in arm" helping one another down the steep streets of the
Albaloin, to the main street and the bottom of the Alhambra Hill. jNoche, que noohe noohera132

,

Mas adelante el misMo autor sigue hablando del mismo tema, y
dioe olaramente:
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Lorea's poems were reeited- first to friends, and then in
public- iong before they were printed. His poetry is for
the ear, not for the eye.33
Y bien acertadamente 10 dice el autor, pues de otro modo no
serian verdaderoa romances. En eae sentido, buscando parte de

,

la musioalidad de la poesia de Lorca, Christoph Eioh ha analizado uno de los romances en la siguiente forma. Habla de la
Casada infiel. Fijandose en las rimas de dicho romance, dice
Eich:
~, marido, grillos, jacintos, cuohillos, rioe Y,luego:

limo, corpinos, brillo, fr!o, estribos, lirios, !1£. Por
su posicion, ~u se~tido y su sonido, es~as palabr~s se
tijan en el oido mas que las otras. iQue de extrano tiene
que cada una de ella8 cierra al mismo tiempo una Quarteta?
El sonido predominante es en todas ellas 18 tonioa i. Para darnos cuenta de 18 excepcional longitud que esta i tiene en el poema reoordemos que el espanol pronuncia sus
vocales muy breves, incluso las acentuadas. Nueve veces
aparece la 1 alargada, bien en hiato (rio, frio), bien por
efecto de la palatal aneja (-11, -n, -ri). Y en el punta
cUlminante del poema 18 1 penetra y colma con su brillo
radiante todo el verso:
sin bridas y sin estribos.34

)

~

Y mas adelante habla directamente de la musioalidad asi obtenida:
Pero no es la musicalidad de su lengua 10 que caracteriza
a Lorca como poeta. Amigo de Manuel de Falla, compositor
y ejecutor el mismo de encantadoras oanciones, es indudable que Lorca pose1a un oido extremadamente fino para percibir las calidades musicales del lenguaje; pero, prescindiendo de algunos experimentos capriehosos, 10 musical no
tiene por 10 COMUn mas que un valor.tuncional, subordinado
al oonjunto de su poesia. Lorca sabia arrancar al lenguaje
algo mas que sonidos.35

20
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Pero no solo con la rima pudo darla musicalidad a sus
poemas. Refiriendonos al Romancero gitano espeelficamente, cree
que podemos afirmar que parte de su musiealidad se debe a las
repetieiones. As! en el romance Romance de la luna, luna. En
,
el mismo titulo ya repite la palabra "luna" y luego al oomienzo
para darle eadeneia a los versos, dice:
El nino la mira, mira.
• • • • •

Huye luna, luna, luna
• • • •

•

El aire la vela, vela.36
Y es preeisamente la repetieion continua, ya como estribillo, ya como simple palabra adjetiva, del "verde" en el
Romance sonambulo

que le da musicalidad. Es como si alrededor

de esa palabra tejiera todo el romance, como un Leitmotiv en
!

una pieza musical. Y por ultimo en el romance San Miguel, donde ve la romer!a viniendo "por el monte, monte, monte ft , verso
que, ampero, no repite mas que dos veces, siendo el resto
menos musical.

5.

I

Metrica nacional.
Como las caracterlsticas anteriores, volvamos a Men~n-

I ,

,

dez y Pidal, para ver como era la metrica primitiva. Dice .1:

21
La forma metrica del Romancero es una tirada de dieciseis
s{labae con asonanoia monorriMa; es, en sustanola, la misma versificacion de las gestas medievales.37
Esta metrics de dieciseis silabas, con dos hemistiquios
I

divididos en ocho silabas por una cesura, se vino a transtor,

'

mar en la metrica de ocho silabas solamente, es decir, se evita la cesura y se coloearon los versos en columna: la torma
actual y como la encontramos en los romances gitanos.
Analizando los romances gitanos de Lorca, enoontrare,
mos que, tuera de dos excepoiones, tiene la metrica tradicio,
nal del romance espanol, es deoir: verso octosilabioo con asonancia en los versos pares. Las exoepoiones son: Primero, el
primer verso del romanoe sexto La casada intiel, donde encontramos que ls primera linea tiene nueve stlabas en vea de
ocho. Leamos:
Y que yo me la llev8 al rl0.38
I

iComo se explica este "error" de Federioo? No es error ni es
vicio. La

~"

no es mas que un acento anterior al oomienzo

del verso verdadero, oosa perfectamente permisible y bien usa,

I

da aqui por el romancista gitano. La segunda excepcion es e1
romanoe Burla de Don Pedro a caballo. Este romance no tiene
,
.
ninguna de sus partes totalmente en ootosilabos; 10 unioo re,

gular es la continuaoion d. la Primera laguna, intitu1ada
SIGUE, cuya parte esta esorita en su totalidad

,
en heptasilabos.

/

En general, su metrica varia en eate romance entre versos de
,

'

tree silabRs y los endeoasilabos. En una palabra, es un roman,

oe de verso ametrico, pero que conserva la rima, como veremos.
Veamos como cambia 18 ~trica en este romance:
,

Silabas
6 - Por ~una vereda
6
venia Don Pedro
6
iAy como lloraba
5 - el caballerol
7 - Montado en un agil
7 - cab~llo sin freno,
7 - venia en la busca
7 - del pan y del beso.
7 - Todas las ventanas
6
preguntan al viento,
6 - por el llanto oscuro
5 - del caballero.
PRnmRA LAGUNA

4

~

Bajo el agua

6 - siguen las palabras.

4-

Sobre el agua
7 - una luna redonda
.3 - se bana,
7 - dando envidia a la otra
.3 - j tan alta!
4 - En la orilla,
.3 - un nino,
7 - ve las lunas y dice:
8 - iNoche; toca 108 platillosl
SIGUE
I

( Todo en heptasilabos)
SEGUNDA LA Gr.mA

4-

Bajo el agua

6 - siguen las palabras.
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8 - Sobre el peinado del ague

10 - un circulo de p~jaros y lls.mas.

8 - Y por los canaverales,
11 - testigos que conocen 10 que falta.
8 - Bueno conoreto y ain norte
8 - de madera de guitarra.
SIGUE

7 - Por el oamino llano
7 - dos mujeres y un viejo
7 - oon velones de plata
7 - van al cementerio.
7 - Entre los azafranes
7 - han encontrado muerto
7 - 81 sombrfo oaballo
4 - de Don Pedro.
7 - Voz secreta de tarde
7 - balaba por el clelo.
7 - Unioornio de ausencla
7 - rompe en oristal su cuerno.
7 - La gran cludad 1ejana
4 - esta ardiendo

t: _ y

un hombre va llorando

5 - tierras adentro.
7 - A1 Norte hay una estrella.
7 - Al Sur un marinero.
ULTIMA LAGUNA

4 - Bajo el agua
6 - estan las palabras.

8 - Limo de voces perdidas.

8 - Sobre la flor entriada,

8 - esta Don Pedro olvidado.
8 - jayI, jugando con las ranas.
Este cambio de metrica en sus poemas, ante todo cuando
10 llama espeoificL~ente romance, no tiene explioacion, ni el
la da en ninguna forma. Pero esa excepcion que Lorca hace re-

pentinamente en Is Metrics ocurre tambien en los romances antiguos. As!, por ejemplo, tenemos el romance La dama pastora,
I

,

,

donde tenemos una

mezcla de pentasilabos, hexasilsbos, hepta-

,

silabos y octosilabos. Veamos:
/

Pentasilabos: Qui,tate,gato,
quitate,perro,
• • • • • • •
.-

Hexasilabos : A la muerte de aire
limosna pidie ra,
10 parte la madre,
la hija 10 lleva.
• • • • • • • • •
,

Heptasilabos: - No, senor caballero,
no, senor militar,
una oveja de 8stas
Yo no le puedo dar.
Octosilab08 : - Y en casa de tu suegra,
~por qUien he de preguntar?
Lo mismo ocurre en el romance de Las tres cautivas, en
I

que el primer verso "En la calle" tiene cuatro silabas y sigue
luego en versos de ocho s11abas.40
En todos los demas se conserva una perfecta metrica
del romance tradicional, con acento asonante en los versos pares y pudiendose divldlrlos siempre en cuartetas con pocas exI

cepciones. V.amos en .int.sis todos loa romances gitanos, en
cuanto a au asonancia y su division en cuartetas.
/

Rom. 1: Octosl1abos asonantes en

~.
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Romance dividido en cuartetas.
/

Rom. 2: Octosilabos asonantes en e-e.
,
Dlvidido en cuartetas, eon-8xcepeion de los dos ultlmos versos de la II parte.
I

Rom~.3:

Oatosl1abos asonantes en e-e.
,
D1vldldo en cuartetas, menos los dos ultimos versos de la I parte.
/

Rom. 4: Oatosl1abos asonantes en a-a.
Dividldo en perfeetas euartetas.
Rom.

5:

Idem, con asonancia en

~.

,

Rom. 6: Octosl1abos asonantes en i-o.
DeSpu8s de los dos prlmerOS-versos todas son
cuartetas.
I

Rom. 7: Octoallabos asonantes en a-a.
Cuartetas, menos los dos urtrmos versos de la
I parte.
Rom. 8: Octosllaboa asonantes en o-e.
Todo dlvldido en cuartetaa:Rom. 9: I parte: asonanela en u-o.
II parte: asonanela en-U=a.
Cuartetaa, mas dos versOS-al flnal de la I parte.
Rom.10: I parte: asonanala en a-e.
II parte: asonancla en l-a.
Cuartetas, mas dos versOS-al flnal de la I parte.
,
Rom.ll: Oetosllabos asonantes en 0-0.
Cuartetas, mas dos versos adlclonales al flnal de
la penultlma parte.
Rom.12: Asonanela perfecta en 1 aguda.
Cuartetas, exceptoslos dos dltlmos versos adlclonales de la I y II partes.
I

Rom.13= Oetosl1abos aeonantes en o-e.
Cuartetas, mas dos versos-adlolonales en ls I parte.
,

Rom.14: Oatosilabos asonantes en a-o.
Cuartetas, mas el primer verso independiente.
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Rom. 15: Octosilabos asonantes en e-a.
Todo dividido en cuarteta~
Rom. 16: I
parte: asonancia perfecta en
II parte: asonanoia perfecta en
III parte: asonanc1a perfecta en
Todo d1vid1do en cuartetas.

~.
~.
~.

Rom. 17: I parte: tres cuartetas asonantes en e-o.
I laguna: un pareado y dos cuartetas en-a-a.
I s1gue: tres cuartetas y un pareado en a-a.
II laguna: dos cuartetas asonantes en a-a.
II sigue: cuatro cuartetas y un paread0-8n !=2.
Ultima laguna: un pareado y doe cuartetas en ~.
!

Rom. 18: Octosilabos asonantes en a-a.
Todo dividido en Quartetaa:~stas

Quartetas en que se dividen sus romances, casi

siempre contienen un penaam1ento completo, sin enlazamiento con
la Quarteta anterior
mientoa. Veamos

la que le sigue. Hay sin embargo enlaza-

0

I

ouales:

Rom.

4:

Cuartetas 12 y 13 estan enlazadas.
Idem las cuartetas 16 y 17.

Rom.

5:

Enlazamiento de las cuartetas 6 y 7.

Rom.

7: Primera cuarteta enlazada con los dos primeres

Rom.

9: Cuartetas 4 con 5 y 5 con 6.
Cuarteta 6 enlazada con los dos versos adicionales.
Cuartetas 8 y 9 enlazadas.

I

versos.

Rom. 10: Primera cuarteta enlazada con los dos primeros
versos.
Rom. 12: Cuarteta 4 con dos versos adicionales.
Cuartetas 7 y 8 enlazadas.
Rom. 13: Cuarteta

4

oon dos versos adic10nales.
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Rom. 14: Primera cuarteta con el primer verso.
Quartetss ? y 3; 1 y 8; 9 Y 10 enlazadas.
Rom. 16: Cuarteta 6 con dos versos adioionales.
Rom. 17: Cuartets 4 enlazada con e1 terceto preoedente.
I

De

manera que vemos en este analisis que Lorca en to-

do se atiene a las reglas del romanoe tradicional, incluso en
el romanoe 17, que como hemos visto, aunque no este escrito
en versos de ocho sllabas, tiene sus antecedentes en el romancero tradicional.

III
EL ROl\fANCE CON' ESTAI>1PA LORQl1IANA

1. Caracterlstloas.
,

Hasta ahora hemos venldo seftalando las oaraoteristioas
tradioionales del romanoe espanol y tratado de ver esas oaraoterlstleas en Federioo Gareia Loroa. Nos resta ahora ver cuales
son las oaracter1stloas propias solo del romanoe lorqulano.
Tiene oiertamente alguna particularidad que ahora queremos sanalar bravemente. La primera, no tan faoil de desoubrir, es:
a. Fina iron1a.
Notemos de inmediato que queremos senalar 18 "fiI

nan ironia, y no el sareasmo, el oual no se enouentra en su
Romanoero sitano. Clertamente no hay demaaiados ejemplos de fina ironia en este breve oonjunto gitano; pero los podemoa enoontrar. Con mas freouenoia topamos oon ella en su teatro, an-
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I

te todo en sus tragedias. Un ejempl0 de esa fina ironia encontra
mos bastante bien del1neado en el Romance sonambul0. En este romance, el amor ardiente de ambos enamorados requiere la union
mae intima entre hombre y mujer. Sin embargo esa deseada union
eata dificultada por tantos obetaeulos que terminan finalmente
en el suleldio de la novia desesparada,Y en la muerte del novl0
a causa de herldae violentas surridas en su deseo de vlajar por
,

terrenos hostlles para estar 91 lado y en union

total con au

amada. Pera he aqui que cl destlno loa aspara, y 10 Unleo que
los une aun es 10 "verde" expressdo en el viento verde, y en
I

tanto verde como Inslete el poema. He aqui ls flna ironia expre,

sada en el romance por Lorea. Esa flna ironia del romance cltado se expresa ante todo en e1 teroeto que dioe:
E1 largo viento, dejaba
en la booa un raro gusto
de hiel, de menta y de albahaca.41
Busoando otro ejemp10, podemos remitirnos al primer roI

mace: Romance de la luna, luna. En ouanto a su ironia se pareee
I

mucho sl romance reci~n comentado. Es al11 donde la luna visita
al nino gltano; esa luna gitana que, oomo 1uego veremos en ma/

I

yor deta1le, en su vislta sensual y erotica no solo 1e quita 1a
,

vida sino eu inoc.neia. Y esa visits, que debia sar de bien,
termlna en e1 desastre el cua1 110ran los gitanos. Y esa ironia
1a tiene e1 poeta expresada en 1a cuarteta donde dlce:
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jComo canta la zumaY~t
ay como canta en e1 arbo11
Por el ciel0 va 1. luna
con un nino de 1a mano.42
/

Y ese mismo tema casi podiamos aplicar 81 romance 11:
Prendimiento de Antonito El Camborio en el camino a Sevilla.
I

Es eiertamente una ironia el que un gltanito, acostumbrado a vivir la libertad tradicional y dispuesto a venderla cars. en cada
situacion peligrosa, se vea ya veneido por la situaelon social
y no

SfIJ

atreva a hacer "una tuente de sangre con cinco chorros".

Bien dice el poeta ironicamente:
iSe aoabaron los gitanos
que iban por el monte solos143

,

b. Metaforas abundantes.

Ya hernos comentado en 1a introduccion, de como
Lorca trato de iroitar a su gran maestro Luis de Gongora. Como
&1 quiso tambien revestir sus pensamientos can los adornos de

,

la metafora. Cuando en su elogio de Gongora habla de la genesis
de la metatora, Federico dice:
El poeta que va a hacer un poema (10 ae par experiencia propia, tiene 1& sensaeion vaga de que va a una cacer!a nocturna en un/bo~gue lejanlsimo. Un roiedo inexplicable rumor.a en
.1 corazon.44
Y eae miedo inexplicable 10 explica luego el mismo Lorca: es el
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miedo a ooger la metatora equivooada de entre tantas que se le
presentan a la imaginaoion 1 a los sentidos del poeta. E1 ar~
te esta en saber "oazar" las met~foras.
;

I

Miremos un pooo de donde vienen las metaforas lorquianas 1 hasta que punto son genuinamente lorquianas. Reoordemos
I

,

que son de la region de Andaluoia. Hablando de esto, nos dice
,-

GUillermo Diaz-Plaja:
En los pueblos de la vega gran.dina que vieron la intanoia

del poeta hay un porcentaje reducido de analfabetos y en las
gentes una innata 1 espontanea devocion por 1. poesia que
euaja en numerosos poetas campesinos. Federico iba todas las
tardes con ellos a leer, bajo uno. chopos, poesias de los gananes, y a recitar las suyas propias; conscientemente y con
largos anos de contaeto logro impregnarse de sus decires populares. El lenguaje esta hecqo a base de imagenes y nuestro
pueblo tiene una riqueza magnifica de ellas. Ll~ar alero a
la parte saliente del tejado es una imagen magnifica, 0 a
un dulce, tocino del cielo 0 suspiros de monja.45
,

I

/

De modo que vemos en esto que Lorca saco sus metaforas
del pueblo andaluz. Pero aUn nos queda por preguntar, ~80n por
,

eso realmente lorquianas 0 hay quizas un uso anterior de ellas?
Para contestar a ello leamos a J.B. Trend, quien nos explica alI

'

gunas de las metaforas, y donde las podemos eneontrar antes que

,

las oimos de Lorca. Dice Trend:
He saw that language is formed on a basis of imagery, and
that the people in his part ot the world - Granada and the
south of Spain generally- had a magnificent wealth ot imagery. "Green voices", for inst~noe. We should say now that
they were an invention ot Garcia Lorea; but they are already in Gongora. So are the hours all "dressed-up in numbers",
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las horas ya de numeros vestidas; and eyes like Federico's
own "with much night in them": los ojos can mucha noche.
Yet those are in Gongora, too; while the phrase "an ox of
a river", un buey de agua, an Andalusian image admired by
Lorca and extolled by all his critics for its startling
originality, had already been used by Horace and before
him by Sophoeles.46
~

,

Segun eso, muy poco seria original entonces en Lorca.

" argumentar, pero no es ello 10 que interesa a noAsi" se podria
sotros. La que tiene importancia para nosotros no es la originalidad en el origen de la met~fora usada por el, sino la originalidad en el modo de usarla y su oportunidad dentro de sus poemas.
Y en ella oiertamente podemos deoir que se igualo'

0

par 10 menos

se acerco mucho a su maestro Luis de Gongora, si no en la cualidad de ellas por 10 menos en la te'cnica de su usa. Pero aun consideradas estas oosas, y 10 arriba oitado, Lorca

8S

original,

pues las 8aoo del pueblo andaluz como el mismo 10 explioa, 1 no
de Horacio:
En Andalucia la imagen poptuar llega a extremos de finura
1 sensibilidad maravillosas, y las transformaoiones son
oompletamente gongorinas.
A un oauoe profundo que disourre lento por el campo 10 llaman un buey de agua, para indioar su volumen, su acometividad t su fuerza; y yo he aida decir a un labrador de Granada: ~ los mimbres les gusta estar siempre en la 'lengua'
del rlo".47
Vemos en esto que, aunque ya hayan sido usadas las me~

taforas par otros, Lorea las encuentra par su propio media. La
cual muestra que todo buen poeta necGaariamente debe ir par el
mismo camino encontrando finalmente la misma fuente de inspira-
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,
'
oion. Solo en 01 arte de usarla se diferenoian los genios de
la 11rioa. De esa inspiraoion en la fuenta andaluza brota out

tonoes eata hermosa metafora lorquiana, en el Romanoe del Emplazado:
Los denBos bueyes del agua
embisten a los muohaohos
que se banan en las lunas
de sus cuernos ondulados.48
Cuando desoribe la sangre derramada en el romance de la Reyerta
la ve oomo:
Sangre resbalada gima
muda oanclon de aerplente.49
Y para deoir que la monjita gitana aspiraba el aroma de unas
toronjas que se estaban ooeiendo al horno mientras ella bordaba, 81 dioe:
Cinoo toronjas 8e end~lzan
en la cero~na 0001na.50
Kuego, a la luna menguante, que debilmente 11umina unas torres,
,

la desoribe asl:
Ajo de agoniea plata
la luna menguante, pone
oabelleras amarillas
a las amarillas torres.51
Y asl podrlamos lr menoionando mas ejemplos, pues en la brevedad del Romanoero gitano Loroa supo poner muohls1mo oolor,

LOYOLA
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10 eual ciertamente hace que los romances no resulten facl1es

de comprender.

c. Colores.

DeSPU8S de haber comentado las metaforas, nada es
>

mas propio que vayamos a considerar una partieularidad muy especial de Lorca: los colores, ante todo su insisteneia en el
verde. Este ultimo color 10 usa nada menos que 29 veees, repartiendolo entre cinoo romances, de los cuales el Romanoe sonambulo esta acreditado con

24 veces. Sobre los colores en Gar-

licia Lorca es interesantlsimo 10 que apunta n1az-Plaja en au 1ibro, cuando analiza los colores. Dice:
Contra 10 que podrla suponerse, el"Romancero gitano"presenta una riq~eza cromatica muy escasa. Las menoiones de
color que en el se encuentran -unas ochenta- se caracterizan por un predominio absoluto de tres colores: blanco,
negro, verde. El blanco, utilizado a veces con una insistencia a 10 D'Annunzio; "blanco en 10 blanco", ocupa el
tercer lugar en este grupo, ya que solo puede asignarsele
un quince por ciento de las meneiones eromaticas; mas importancia tiene el negro, que, unido a otros colores
co10res asimilables -oscuro, moreno, pardo- nos da un veinticinco
por ciento de la gama; finalmente, el verde aloanza un
cuarenta por oiento, sin duda por el remoquete "verde que
te quiero verde", que tanto se repite en el "Romance sonabulo". El veinte por ciento restante se distribuye entre
los siguientes colores, que cito por orden de mayor o,menor
importanoia: amarillo, gris, azul, rojo, rosa, carmesi,
oorlnto, rubio, pajlzo. De estos ultlmos colores no hay
mas que una menc16n.52
!

Como 10 menciona tambien luego el autor, encontramos
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el uso del color verde en los romances de tonalidad trlste.
,

Asi el verde ocurre en los romances de Preciosa y el aire,
Reyerta, Romance sonambulo, Prendimiento de Antonito el Camborio, y Muerte de Antonito el Camborio. A e110 hay que agregar
aUn los adjetivos "agrio" y "&margo" y "cutis am8.sado de aoeituna", etc. Y los romances nBncionados tienen un tema triste,
casi siempre unido a una muerte

0

varias.

,

I

Veamos de donde le viene a Garcia Lorca ese gusto por
los colores. Debemos recordar en primer lugar que Federico no
,

solamente fue escritor, sino qua tambien

pint~r

aficionado, y

como tal ciertamente debta poner su atencian en los colores,
los cualea aparecleron no solamente en su cuadros, sino tambien
en sus poemaa y dramas. Su preferencia por e1 verde quizas 10
podamos e~p1icar por una razon natural: el era oriundo de Andalucla, region de olivares verdes, con cuyo paisaje crecio
el poeta, y vino a sar parte de su fuente de inspiracion. 1>fuI

I

chisimas veces se refiere an sus obras a dichos olivares. Asi
p~r

ejemplo en el romance de la Reyerta, dice Federico:
En la copa de un olivo
lloran dos viejas mujeres.53
I

Y un poco mas adelante en el mismo romance:
El juez, con guardia civil,
por los olivares viene.
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o cuando en el romance:Romance de la pena negra dice:
No me recuerdes el mar,
que la pena negra, brota
en las tierras de aceituna
bajo el rumor de las hojas.54
Y otra vez se refiere a la aceituna, en El romance Prendimiento
de Antonito el Cambor10:
1 ese cutis amasado,
con ace1tuna 1 jazmin.55
Esos pocos ejemplos 1a nos muestran con cuanta tac11idad se
sirve de los olivares de su tierra natal.
Y en general, era au teorta de que el poeta debe usar
los cinco sentidos. As1 en su discurso La Imagen poetica de
de Gongora el dijo:
Un poeta t1ene que ser profesor en los cinco sentidos corporales. Los cinoo sentidos corporales, en este orden: vista, tacto, oldo, olfato 1 gusto. Para poder ser due no de
las mas bell as imagenes tiene que abrir puertas de oomunicacion en todos ell08 1 con muoha trecuenc1a ha de superponer sus sensaciones y aun disfrazar sus naturalezas.56
Y Lorca en haciendo eato resulto ser artista en oaptar el color
,
que le orreoia la naturaleza de Andalucia.
/

2. Su alcance.

Varias veces nos hemos venido retiriendo a la tamosa
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eonferenela de Lorea dada a los estudlantes de la Unlversldad
de Madrld: La lmAgen poetiea de Gongora. Cuanto mas estudlamos
ese escrito de Lorea, tanto mas nos pareee ver en el, no una
deserlpelon de Gongora, slno de s1 mlsmo.
De Gongora sabemos que, en un momento dado de su vlda
poetlca, se opero un eambio brusquls1mo en su 11rlea. Fue en
busea de una nove dad que 10 dlstinguiera de 10 tradielonal y
cotidlano. Y en su atan de buscar un eambI0, termlno ereando
10 que hoy se indlea eomo su sella mas tuerte: el gongorimo.
En 1& miama torma se estaba preparando un cambia neeesarl0 en
la vida poetica del joven andaluB. Tamblen 81 buscaba un eam~

bI0 en su 1lrlea, para cortar con 10 eomUn 1 ordlnario, y encontro un modelo en Gongora.
~

Lorca, en su estudio, quiso mostrar el como se eteotuo

este cambl0 en su maestro. Pero 10 que en realidad haee es descubrlr el cambl0 que se Iba efectuando en su propio interlor.
Tamblen Lorea buseaba un sello personal que 10 distinguiera:
I

busoaba una estampa lorqulana. Y eomo hemos visto en las paglnas anteriores, ha eonseguldo Impregnar en sus romanees un oaI

racter nuevo, parte del eual sIn embargo no hemos toeado. Retiriendose a este mismo terna , casl se expresa en la mlama torma Arturo Barea:
Clertamente el proeeso analltleo que exlste detras del

Loroa, por muy estimutrabajo de Gongora le era extrano a Lorca,
traves del conjunto
oonjunto de su conferenoonferenlante que le fuera. A travea
oia fue a la medula de sus propias ideas poeticas,
poetioas, y en su
cia
camino
dea~acando agudamente los elementos en qongora
oamino fue des~acando
que correspondian
au problema 0 a una necesidad
oorrespondian a su
neoesidad intima
de 81. Era su propio problema el que establecio'
estableoio' cuando trato de explicar
explioar por que Gongora habiB
hab!a abandonado su triunfante estilo popular y se hab!a lanzado a formas nuevas,
adornadas y deliberadamente irreales.57
Lorca,
au afan de crear una imagen
Loroa, por 10 tanto, en su
creaoiones un sello propio, al
propia, consiguio dar a sus creaciones
igual que Gongora. Y un fruto de ese esfuerzo especial
espeoial tueron
los romances gitanos. Ya hemos senalado sus caracteres lorquiaI

nos. Preguntemonos entonces nuevamente,

,

~donde

reside su arte'

/

A 10 eual
cual contestamos con Angel del Rio:
,
La raiz de su arte reside principalmente en una capacidad
de captacion
oaptacion semiconsciente
semioonaciente de 1a palabra viva y de la imagen. Captacion, previa ,a toda idea y a todo sentim1ento,
que constituye la ley intima de su
au estilo, dando unidad a
los diversos
diveraos elementos que en 81 convergen.
oonvergen. Por el dominio
ingenito
Ingenito de la palabra con todas
todaa sus posibilidades
posibilidadea expresivas
sivaa puede elevarse de 10 elemental y concreto
conoreto -materia,
naturaleza, paisaje- hasta la desrealizacion
dearealizacion absoluta de
sus
aus metatoras.
metaforaa. De un mundo donde casi todo es impresion
direota 0 anecdotica,
directa
anecdotioa, a la atmdsfera ingravida de sueno
muohos de sus poemas, ya se
ae trate de un roque logra en muchoa
manoe gitano a0 de la vision de una ciudad moderna como
mance
Nueva York.Sa
,

Con este nuevo cuno
ouno con
oon que Lorea imprimio sus obras,
11ego
llego a triunfar en un ambiente universal. Su fama de poeta de
~

I

,."

I

calidad muy pronto paso los limites de la patria Espana; mas
aUn,
a tin , parece que impresiono primeramente al mundo tuera de Eu/

ropa, para volver luego con mas gloria a poner pie firme en la
literatura de Espana.

IV
TEMAS LLANOS
,

Como hemos anotado en la introduccion a esta trabajo,
naturalmante debemos encontrar entre los romances gitanos algunos

0

,

quizas todos, con tema llano,

e.

deoir temas ordina-

rios y al mismo tiempo senoillamente expuesta. en el poema.
Logicamente todos se olasirican bajo el tema comUn: el gltano.
I

Pero de este tema general tomamos algunos tema. que especlrlcamente queremos llamar llanos, en contraposlclon oon

10

que

queremos probar en 18 Ultlma parte de nuestro estudlo: los temas velados. Como ya queda menoionado, en un mismo poema puede
haber un tems relativamente llano y claro, y bajo esa mlsma
I

aparente clarldad puede esconderse un tema especial, solo acce-

.

slble despu8. de un esorutino

muy delioado.

,

En el presente capitulo analizaremos ciertos temas, y
I

solo 10 haremos en Quanto son llanos; dejando para el capitulo
siguiente todo

10

que pudiera ser de velado

39

0

por el .stilo.
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1. La muerte del gitano.

Este tema se encuentra con olerta frecuenola en los romanoes gitanos. Conoretamente habla de ella en oinco romanoes,
en los que viene a ser el tema oentral; pero 1& muerte entra en
varlos otros.
Yendo ahora a analizar el primer romanoe en que la
muerte se puede oonsiderar oon el tema oentral y llano, nos
/

reter:imos al Romanoe de la luna, luna. Aqul, a la primera leotura se nos oourre que el poeta esta lamentando la muerte de
un nino gitano. Esa muerte del nino ocurre durante una visita
de la luna a aquel, mientras se enoontraba solo en su oasa.
El poeta desoribe en dialogo los pooos momentos de agonia del
gltanl11o, de oomo trata de alejar a la dlosa de la muerte que
ve en 1a luna, oomo esta insiste en bailar el baile de la muerte porque esta segura de su triunfo sobre este ouerpo debl1.
Pinta luego la vuelta de los gitanos; el encuentro de estos con
el nino muerto sobre la fragua. y el duelo que muestran por la
desaparicion del ser querido. Al mismo tiempo nos muestra la
luna trlunfante oon .1 nino de la mano alejandose por el oielo,
mientras nos haoe esouchar el oanto de mal aguero de la zumaya.
El autor ya varias veoes citado, Christoph Eloh, ve
I

I

esa muerte en una forma un poco mas simpatioa de parte de 1&
I

luna. Dioe el:

Se trata aqui de la duloe muerte de un nino, y la luna,
como un hada buena, aoude a reoogerlo y se 10 lleva de la
mano, oomo jugando.59
Es verdad que en oasi todas las literaturas la luna es
bien romantica; pero ironioamente no 10 ea en Federioo Garoia
Loroa. En

81

casi aiempre enoontramos una luna cruel, orueldad

no familiar anosotros 1 por 10 wdsmo nos reaistlmos a oonaiderarla tal. Pero anallzando no aolo su poes!a, slno tamblen
su teatro -reouerdese la luna oruel en Sodas de Sangre oomo
ejemplo 11ustrativo- vemos oonfirmado este caraoter de la luna. Esta, ademas de oruel, es erotioa, erotlsmo del cual hablaremos mas en la Ultima parte, al comentar el tema velado de
este miamo romance.
Y en 18 forma como desorlbl0 en ese romance la muerte
del gitano, as! vuelve a hablar de ella en el Romance sonambulo
en donde presenta la doble muerte de los amantes: ella, suiol,-

dada en su desesperaoion, creyendo que su amante 1a no aloanza/

"

rIa a verla de nuevo; el, desangrandose de heridas reoibidas
en sus reyertas que oomo contrabandista tuvo que sostener para
poder finalmente llegar a la casa de la amada, para enoontrarla muerta "sobre el rostro del aljibe".(*) De las partioularl,.
dades de este romanoe tambien hablaremos nuevamente en la ulti-

(*) Todas las oitas, sobre ,el Homanoero gltano se haran en adelante sin indioaoion de paginas, por saoarse del libro ya menelonado:Federioo Garcia Lorea, Obras Completas, (Madrid:Aguilar,
V ediolon, 1963) pp. 425-467.
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tima parte.
Un romanoe muy especial, en ouanto a la muerte se refiere, es el de la Muerte de Antonito e1 Camborio. Lorca nos
pinta aqui la muerte de un gitano, a quien antes hablan aprisionado los guard1as civiles, hecho que le hizo perder

la es-

tima de los suyos. En este romance es donde el joven recobra
su honor gitano: de morir como hombre. Primero trata de colooarnos en la esoena junto a1 Guadalquivir donde "voces de muerI

,

te sonaron". Luego nos dice direotamente quien es el que se
bate junto a las aguas. Es "Antonio Torres Heredia/ Camborio
de dura orin", quien se esta batiendo oon sus "ouatro primos/
,
hijos de Denamej1 ft • Pero este romance no solo intent. menc10nar una muerte mas, sino que le da un oaracter especial, el
oual 10 anunc1a dici.ndo: "y se murio de perfil". LQU8 quiere
decir esto de morir de perfil?
Hablando de esta parte del tema, Arturo Barea inter,

preta todo e110 como una mwestra de como el espanol afronta la
muerte y como quiere morir con dign1dad: al espanol no le interesa e1 momento de 1a muerte, sino e1 estilo de la misma. Antes
de morir, al espanol quiare darle algUn sentido a su v1da. Y
eso es 10 que quiare mostrar Lorca en la descr1pcion del simpatIco Antonito e1 Camborio. Y ese 8entido dado a la vida,esa
d1gnidad da "perfIl" a1 morir. Dica en ese sentido Barea:
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~

I

Un espanol arriesgara su vIda cqando v~le la pena morir
antes de la hora senalada; y as! creera que se ha burlado de la muerte y la he derrotado, muriendo en una manera que le honra y que da un sentido a la perdida de su
vida. 60
Eso preclsamente hizo Antonlto, qulen hab!a permitido
aer tomado preso sln presentar lucha, y quien no qulso ser te-

,

nido por hljo de nadle. Es parte de la asplracion natural del
I

hombre que qulere en alguna torma vlvlr despuea da muerto, y
solo puede oonsegulr ssto con una muerte "con partil", es declr con honor y dignidad aunque voluntarlamente buscada. Y el
autor sigue aUn mas adelanta diciando que estos dos romances
de Antonlto al Camborio son nada mas que una expreslon externa de Lorca en au preocupaclonpor sobrevlvirsa con gloria;
.;

.s declr: tambien Federlco Buscaba una muerte "con pertil".
Pasando adelante en al analisis de las muerte. en LorI

ca, topamos con otro no menos interesante que el recien comentado, y es el romance del Muerte de &more Este romance petenece a las intrusiones en el surreallamo. Vlendo el titulo nos
par.ce encontrarnos trente a un simple tema de &more Es verdad
que 10 es, pero Lorca rodea esta muerta con el

~undo

superreal

de las 'tuerzas osc.uras t It como dlce Guillermo Dlaz-Plaja. Y
yendo a traves de sus versos vemos que comienza por describir
metatoricamente la guadana de la muerte "que reluca por los
altos corredores". Inmadiatamente noa presenta con la idea de
la muerte de una

a entre "cuatro taroles". Lue

0

introduoe la luna que ilumina siniestramente el lugar del velorio. Y pasa luego a describir como la naturaleza queda impa-

,

sible, pero como poco a poco todo. se van enterando de ls muerI

,

....

te, y como la musica celestial y la gitana acompanaban el ambiente tUnebre. Y aoompana todo ello con rumores y situaciones
/

misterios.s, pero que podriamos interpretar como el concierto
de la naturaleza triste ante el muerto de amor, despertando de
f

la primera impasibilidad que quiso mantener antes cuando decia:
"Bueyes y rosas dorm1an". Ya no duermen, sino que se juntaron
,
al duelo general que enluta esa noche tunebre. Hemos dicho que
I

es una obra surrealista, y en ese sentido se explicaria esa
,

I

aparente contusion y la ilogica que presenta al tinal; pero pareoe ser ilogica de una mente looa

p~r

su amor perdido, que en
I

au dolor profundo y desesperado no puede mas que alimentar pensamientos inooherentes, incoherenoia que pudiera presentar en
la forma que 10 hizo en los Ultimos versos.
Entre este poema y el Romance de la luna, luna, Chris-

,

toph Eioh quiere encontrar una notable direrencia. Dice el que
en el caso del nino git.no del primer romanoe, la muerte se vino suavemente, mientras en 1. del adolesoente vino en torma
~

abrupta. Tambien ve el autor esa muerte llena de "tormentos y
iiebres", y por 10 mismo una confrontacion de iuerzas poderosas
ouyo resultado es la rotura abrupta entre vida y muerte, y a
el10 debe oorresponder tambien el vocabulario. Ya hemos menoio-
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nado que 1a luna del prlmer romanoe tamblen es una luna oruel,
pero es verdad que hay una dlrerenela entre las dos tormas de
abandoner este Mundo.
8i antes hab1amos de la muerte con "perfil" de Antonlto, Loraa nos presenta otro romance en que muestra todo 10 contrario • Y aomo de lntento 10 llama Burla de Don Pedro a Caba110. Se trata de 1a muerte de Don Pedro de noche, mientras lba
,

I

de camino no se sabe adonde. Diaz-P1aja ve en este romance una
alusion a1 Caballero de Olmedo de Lope de Vega; 1 en verdad
I

tiene rasgos que se parecen. Pero mas nos interesa 10 que Chris
toph Eich haoe resaltar: Don Pedro e8 un personaje que tampoco
tiene nombre, y aal se opone preoiaamente a1 romance de Antonito que llego a tener nombre. Aunque 10 llama Pedro y Don,
eso no ea mas que una "caricatura risible" deade e1 punto de
)

vista gitano, pues no pudo haber elegido un nombre mas trivial
que Pedro. Eich dice:
Don Pedro ea un "senorito", que no vale 10 que au caballo.
Su destino es ser olvidado:
Bajo el agua
estan las palabraa.
Llmo de voces perdldas.
Sobre la flor enfrlada
esta Don Pedro olvldado,
jayt jugando con la8 ranas. 61
I

De modo que aqui aparece claramente

1& direrencia en-

tre morlr con dignldad, con "perfil" y morlr de una manera menos gloriosa, que parece una burla.
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2. La mujer gitana.

Al 19ual que en el oapitulo anterior, queremos en
,

I

este tratar solamente de 10 mas tipieo que podemos enoontrar
aceroa de le mujer gitana en los romanoes de Federioo.
El primer romanoe, en que 18 mujer viene a serla protagonista, e8 Preoiosa y el aire. Tamblen de este hablaremos
de nuevo al reterimos a su tema velado; pera aqui ya vemos a
una hermosa gitanilla, que muoho tiene de pareeido oon la novela ejemplar de Cervantes, ouya protagonista

tambien se lla-

maba Preoioaa, eodloiada tambien por todoa y ouyo tin tambien
I

tue teliz. En Cervantes termino en el matrimonio; en el romanoe de Lorea termina, empero, amparada por 01 eonsul ingles.
En el romance de Lorea la vemoa esoapando del aire per-

aeguidor, en busoa de refugio, corriendo por los oerros tooando su pandereta: ("Su luna de pergamino It). En esa huida preolpitada de 1a desatada y terrible lujuria , termina tinalmente
bajo e1 amparo de

108

ingleses, alusion probable a G1braltar.

Esa hU1da esta deserlta por metaforas y verso llano al mismo
t1empo. Por esa razon Dlaz-Plaja quiere ver en este romanoe una
/

obra tlpiea para estudiar el estilo de Loroa, preoisamente porque va oomb1nando est os dos elementos antes menoianados: "el
usa de un 1enguaje lleno de audaola metafor1es convlviendo con
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un lenguaje extremadamente normal".

De modo que podemos daoir que en 10 que apareoe a pri,

mera vista no as mas que una gitanilla preciosa, virtuosa que
no duda un momento an bUBoar refugio aUn entre los extranjeros,
oon tal de esoapar de su perseguidor. Luego voremos con
,

,

mas

I

detalles este pers.guidor: pues alli esta el tema velado de
Lorea en este romanoe.
,

De esta gitanilla eomun pasamOB a otro tema en el romanoe de La monja gitana. TenemoB aqui todo otro tipo

0

mejor

dieho una mujer gitana en todo otro ambiente, pero que no deja de ser gitana a pesar de loa habitos religlosos.
Eata buena gitanilla se ha despojado de sus habltos del
MUndo y aoeptado los religiosos, entrado en el oonvento para
dediear sus pensamientos Bolo aDios. Y la vemos humildemente
sentada en su oelda,

!

0

I

quizas mas propiamente en su taller de

trabajo manual, oumpliendo con BU deber del "ora et":". labora"
(reza y trabaja) del religioso. Pero mientras SUB manoB estan
I

ooupadas en las labores asignadas, BU mente aun vuelve de vez
en cuando al mundo abandonado, y la vamos en solitario

0010-

quio oon sus pensamiantos, pero sobreponiendose a la tentacion
,
mundana. Se trata, pues, sencillamente de un dia en la vida
conventual de una monjita que de la libertad gitana se sometio'
a la rigurosidad de la regla religiosa. Veremos en 1a siguiente
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parte s1 es solamente eso 10 que nos qu1ere 1nd1car Lorca.
Ademas de eetas dOB gitanlllas inocentes, Lorca toca
dos veces mas el tema de la mujer; pero ya no es la muy inocente, sino todo 10 contrarl0 en La oasada inti.l, y en la
hermana deshonrada en '!'hamar

y

AmnOn. Rn la primera vemos una
,

mujer casada que, con eu juventud y hermosura,oonsiguio engafiar al gitano, el cual la gozO y, encontrando que no era una
~ozuela",

no muy contento del engano, pago sus servicios y

la dejd ir como una cosa natural en un hombre de su casta.
Trata nada mas, pues, de una simple intidelidad conyugal. En
el segundo romance, Lorca se basa en un tema b1blico: el incesto de la hija de David con su hermano. Pe~o tampoco aqui se
descubre nada especIal; tan s&10 que en algo se la puede comparar con Preciosa en euanto a la lujuria.
Como se nota

lnmed~amente,

todos estos romances men-

clonados glran alrededor del tema erotico. Incluso 81 de la
monjlta no se lIbra de el. No nos presenta ninguna vez la muJer seneilla y no envuelta en alguna forma en el erotismo.
,

Uno esperaria que 10 hiciera en e1 romance Martirio de Santa
I

I

Olalla; pero no. Tamblen aqui, como puede verse elaramente
I

/

por sua versos, "hay mas crueldad sexual que exaltacion mistlcan. Pero e1 poeta quiere darnos una deacrIpc10n rea1ista del
1

cruel martIrI0 de eaa santa de MerIda. Dice reapecto a eae rea-
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llsmo de Lorea, el autor ya mencionado, Christoph Eieh:
La enormidad de su procedimiento, sadista en aparieneia,
solo tiene un sentido: poner de relieve la naturaleza exeepeional del easo de Santa Eulalia fijando plastieamente
el momento de maximo sufrimiento que un ser humano puede
tolerar. Lo que sant1fiea a Olalla a los ojos de Lorea es
su mutilaeion, la desmeaura de su sacrifieio. S1n piedad,
sin pa11ativo alguno, describe el poeta au martirio, expresion verdadera de su sant1dad. 6 2
Rsto se aviene con 10 que hemoa dieho al hablar de la
muerte del gitano: el gitano debe

morir "con perfil". Para

Lorea la muerte de Santa Eulalia tiene sentldo y vale 1& pena
el saerificio porque le da "pertil", ese pertil que el miamo
busea tener en su vida. Ella es uno de los poeos personajes de
las obras de Lorea que llega a tener t1gura y nombre.
Rsto pareee dar mas sentido que 10 que Barea nos dice.
,
El quiere ver en este martirio el resultado de la tradidon
edueativa eatoliea del pueblo espanol. El afirma que ls demasiada insisteneia en la juventud de la belleza de la vir,sinidad, particularmente en las muehachas, trae eonsigo los ideales falaitieados del "Gozo a trav8s del Dolor, Santldad a trayeS

de Horror, y Virginidad

triunfante sobre Violencla, 001-

madas por el Celestial Esposo".6t afirma que Lorea toco todaa
esas tuerzaa de emoeion y eomportamtento "de 10 que pareoe
ortodoxo y impecable". No cabe duda que Barea tooa un problema espiritual sensible, pero no pareoe que este problema haya
influeneiado demasiado en Loroa, por 10 demas no muy abierta-
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I

,-

mente cercano a la Iglesia. Pero 8i pare co mas en su lugar la
I

,

explicacion paicologica de Eich mencionada arriba.

3. La pena del gitano.
Este tema, al parecer Bencillo, no 10 es tanto
I

cuando se comienza a analizar los romances maa importantes en
donde se 10 encuentra. Lo que nos hace pensar en la naturalidad de esta pena es el hecho que consideramos a los gitanos
,

como un pueblo que, acostumbrado a la lib8rtad nomada, perdio

I

esta misma libertad y S8 vio obligado a una vida que no le es
propia, y es al mismo tiempo considerado de una casta inferior.

iDe

que pena nos babla Lorca en sus dos romances principales

de este tema: Romance de la pena negra y Romance del Emplazado?
En el primero Loroa concreta eaa pena en 1. persona de

Soledad Montoya. En ella no se menoiona la pena ooncretamente,
,

sino nada mas que es una pena profunda, en el tondo del corazan, y que la vuelve loca. Y luego llama a esa pena "pena lim.-

pia y siempre sola" que contrasta con la alusion al principio
a la pasion de la gitana:"caballo que se desboca". De modo que
,
,
,
sin una investigacion mas profunda, no parece mas que referirse a una pena especial del gitano, pero que no expresa claramente. Bare. quiere encontrar la oauaa de esta pena en la obsesion de la muerte, reflejo de la obaesion del miBmo poeta.
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Eaa obaesion produce una soledad, y es simbolizada aqui en Soledad Montoya.
/

Analogo simbolismo parece encontrars8 en 81 gitano emplazado: Amargo. Su miamo nombre "Amargo" encierra ya el sentido de una pena. Y es la soledad del gitano condenado a muerte,
I

quien deade au celda de prision ve venir su fin inexorablemente. Es un contraste con la obsesion de la muerte de la gitana
libre

,

con la absesion del prisionera que no ve modo de librar-

parece ser 1a verdadara falta de libersee En ambos ejemplos pareoe
tad, ya sea entre

108

suyos ya sea bajo las rejas de la guar-

dia civil, la causa de una pena no muy concretamente deflnida
y

no aparente. Pero paree. evidente que, no solo en estos ro-

mances, sino en otros ascritos del autor, este trata de poner
en boca de sus personsjes (los gitanos en nuestro caso) una
,

cosa personal que le obsesionaba; yaqui simplemente 1a llama
·pena negra". Veremos en el 8iguiente capitulo que tema velado
podemos suponer en este Romance de 1& pena negra.

4.

La guardia oivil.
I

A est. tema, el poeta dedioo el romanoe mas extenso, intitu1ado Romance
Romanoe de la guardia oivil espanola. El por
,

I

que de esta importanoia dada al tema eata en que la guardia
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oi vil espanola, insti tuclon ta.n antlgua y oiertamente oon

MU-

ohos meritos, lleg~ a ser el s1mbolo de la opresion, no aolaI

Mente para los gitanos que, sin duda, sintleron mas su brazo
armado y duro; slno para todo el pueblo espanol.

,
El tema central en si as taol1 y aenoillo. Se trata de
~

hun choque brutal entre un grupo de Guardlas 01vl1es y unos gitanos oelebrando alegremente su flesta de Nochebuena en las oalles de Jerez de 18 Frontera~.64 As! noa 10 explioa brevemente
Arturo Barea. Veamos oomo ve 81 en parte 10 que aoonteoe en este romanoe. Dice en el primer ouarteto:
Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las oapas reluoen
manohas de tinta ,. de oera.

,

Esta primera ouarteta del romance la exp1lca Barea asi:
••• Esto ea Espana, un enorme cuarte1 de Guardlas Oiviles.
Son negroa; ellos, sus caballos, las herraduras de SaS
caballos. El negro es luto. Toda Espana esta de luto. La
Guardla Clvl1 son los guardianes de la Espana que tlene
el alma negra. Sus capas se lea manohan con tinta, la tlnta de esoa tinteros qe cuerno que usan para llenar los
atest~dos judlclales que luego lnundan Espana y allmentan
sua caroeles. Sus capas tlenen manohas de oera, la oera
que gotea sobre ellas de todos loa cirlos de todas las
procesiones en las que la Guardla Civl1 va en formacion para proteger las alhajas de las imagenes ramosas. Son asesinos. Su orioio es encararse el tusl1 y matar espanoles.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de oharol
vienen por la oarretera.

r·
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Tlenen el cr.neo relleno de plomo. i. Como pueden llorar por
la muerte de un espanol a quien e1108 mlsmos han mat ado con
e1 plomo que llena su cabeza dis y noche? Tienen el alma
negra, dura y brl11ante como e1 charol de sus trlcornios,
y cabalgan pOl' la carretera de dos en dos, subiendo y bajando carras, la calavera atlborrada de plomo, la espalda
jorobada POl' sus mochilas pesadas.
Jorobados y nocturnos,
POI' donde ani man ordenan
al1encios de goma osoura
y miedos de tina arena.
En estas mochila8 llevan el tlntero de cuerno para poder
escribir e1 parte del muerto; y llevan un cabo de vela,

para Quando no ha1 luz de luna, mirar la Cara del que
acaban de matar. Porque oazan en la noche. Son nocturnos.
Se esconden en 10 obscuro con su tintsro, su cabo de vela
y Stl fusil preparados y acechan en ailenaio. Apuntan a 1a
8ilueta del hombre oontra la luz de le luna y diaparan.
Par eso, cuando las gentes enouentran a 1a Guardla Civil
andan de puntillas, en sllencl0, oomo sl tueran sabre ruedas de goms.; y les rechlnen los dlentes y se les estremece
el esplnazo como 81 fU;;';;::>;;"":i p:"s.:..:.d:; a.:.·e:':l~ sob.:.'. losas de
pledra. 65
I

Barea no slgue en su exp1Ioaclon del romanoe. Pero 10
dloho es olertamente suriolente para damos a entender e1 font

I

do hlstorioo y el sentimiento popular detras de eetas euarte,

tas de Loroa. En la ouarteta siguiente todavia aigue Lorea
describiendo a los "negros nocturnos":
Pasan, si qaiaren pasar,
1 oeultan en 1a e~beza
una vag a astronomla
de pisto1as Inconcretas.
,

Mientras las pobres gentes sstan
estan qu1etas dejando pasar 1& guardia, esta sIn notar a los escondidos, pasa de largo pero can
la oabeza llena de pensamientos de muerte, representados en
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en eaaa "pistolas inconcretas", que parecan pequenos teleacopios.
I

Sigue luego la descripoion de la alegre ciudad gitana,
que pronto sera'" ciudad de dolor, pues mientras los gitanos estan terminando sus ultimos trabajos en sus fraguas, ya viene
el anunoio de puerta en puerta de la llegada de la temible
guardia. Mientras tanto se iban preparando las escenas navide/

nas, con un San Jose y una Virgen bien populares , y las casas
se iluminaban oon antorohas, ouyas luoes retlejadas en las ventanas, semejaban "bailarinas sin cadera". Y luego sigue la descripoion de la llegada de cuarenta soldados sembrando p~nico y
muerte en esa ciudad. Nuevamente populariza a la Santa Familia,
en ouyo portal ae recogen todos loa gitanos busoando refugio,

,

oomo otrora huyeran las madres de Belen la espada de Herodes.
I

Y terminada la carniceria, se aleja la Guardia Civil dejando
arrasada la ciudad a sangre y fuego. Tod. esa terrible desgraI

I

oia gitana 1. desoribe el poeta oon metatorss hermosas. Asi
por ejemplo:
Gallos de vidrio oantaban
por Jerez de la Frontera.
,

,

Oimos aqui el Alegre sonido de laa copas de los que ya celebraI

'

ban la Nochebuena oon el buen oonao de Jerez. Asi oomo al madrugar oanta el gallo, aSI eaa noohe el "galla de vidrio" los
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encontro eelebrando
celebrando en la madrugada.

Esta cuarteta va coneeeooncec-

tada con la otra que dice:
Los relojes se pararon,
y el
e1 eonac
1
conac de las botel1as
botellas
sa disfrazo de noviembre
se
novlemhre
para no infundir
Inrundir loapechaa.
loapechas.
En este parar de relojes
relojas 1y en el disfraz de las bote11as,
llas, se representa el estupor aUn de los objetos inanimados
Inanimados
ayudaban a los gitanos a eelebrar
celebrar alegremante
alegremente su fiesta,
que 8yudaban
contraste con la brutalidad de la Guardia Civil que 81igio
en contrasta
eligio
;

la "Noche de Amor" para saciar su sed de sangre. Y que bien
ruga de las muchachas de pelo largo, asustadas por
describe la fuga
los fogonazos
rogonazos de los fusiles 1y las pistolas ya bien concretadaa.
das. Dice el poeta:
;

Y otras muchaehas
muchachas corrian
perseguidas por sus trenzas,
en un aire donde eatallan
estallan
roaas
rosas de polvora
palvora negra.
De modo que pudieramos
pudieram08 concluir diciendo nuevamente con
Arturo Barea que
cada
oada encuentro entre sus gitanos,
gitanos. eternamente ingenuos,
aventureros y valientes
valientea hasta en sus mas
maa pequenaa
pequeaas vanidades, 1y la autoridad encarnada en
dea,
an l~ Guardia Civil, se
sa convierte en un choque entre 1a
la sombria
aombria violencia organlzada
organizada
y la 1ibertad humana,
Eata es
ea precisahumana. generosa y alegre. Esta
mente 1a
la cualidad que los 1ectores
lectores mas simples de Lorca
mas clara y concretamente que su publico
sentlan muchQ maa
soristicado.o6
sofistlcado.o6
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Esta misma op1n1on vemos confirmada en Christoph Eich que d1ce:

En la Guardia Civil pinta el aqul, no a la antigua Beneme-

rita, instituoion mas bien ben1gna y tan hondamente arraigada en la vida espanola, s1no a un poder que, usando arbitrariamente de sus prerrogativas y sin respeto a nada ni
a nadie, sobrepasa sus oometidos especificos 1, al mismo
tiempo que las tuerzas destruotoras aniquila tambien las
tuerzas oreadoras, oomo en eteoto oourrio en ooasiones.
Asi, en nombre del orden y de la le1, se llevo antano el
aaqueo y el or1men a~ puebleoito de Belen, para anlqu11ar
aquella vida que habla venldo a redim1r al mundo de la
muerte. 67
La Guardla Clvll la vemos menoionada en otros ouatro
romanoes gitanos 1 aiempre en oonexion con la supre.ion de la
/

libertad de ellos. Asi vemos al oontrabandista del Romanoe soI

nambulo todo herido 1 sangrante, posiblemente en una reyerta
oon la Benemerita, pues apenas oae el muerto junto al oadaver
de su novia, ouando entra la Guardia Civil. otras dos veoes la
vemos menoionada en los romanoes de Antonito el Camborio y una
vez, no en palabras, pero s1 en las e1rounatano1as, en el Romanoe del emplazado. Se ve en esto que el pensamiento de la "ges_
tapo espanola" de entonces, oomo podrlamos llamarla en el s1glo XX, aterror1zaba a todo •• De modo que en eat. sent1do, Lorea tambien canta un mot1vo protundamente popular: neda mas metldo en el alma del g1tano que el miedo a ser cog1do de noche,
sin sospeeha y oas1 seguro de un duro desenlaoe.

5.

Temas re11g10sos.
Al hablar de romances de temss re11giosos, nos re-
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farimoa a los romances de los tree arcangeles:

~~guel,

Gabriel

y Rafael. Pero esto no as una elasifieacion completamente exacta, ya que en primer lugar deber!a estar entre loa religioaos
tambien el romance a Santa Eulalia. Ademas, aunque 81 titUlo
~

sea muy religioso, es un poco difieil decir que 18 inteneion
en ellos es completamente religiosa. Mas bien pareee

ser una

oeasion de hablar de las ciudades que no del santo. PrecisamenI

te acerea de estos tres romances es don de las opiniones estan
,

mas divididas entre los autores que comentan el Homancero gita-

n2. Al leer de pasada, nos parece que el primer romance a San
Miguel

reeuerda una romer!a, y en el romance a San Gabriel

apareee mas olaramente el ambiente de una proeesion del arcangel por la oiudad de Sevilla. Pero,

~se

puede eneontrar algo

pareoido en el tercero, romance a San Hafael? Ni uno ni otro parece poder ser motivo de este romance.
Arturo Bare a , comentando la religiosidad de Espana de
entonces, menciona los dos primeros (Miguel y Gabriel) pero
nada toca del romance tercero. En el romanoe a San Miguel quiere ver el autor un reflejo de la beaterta en las iglesias de
Espana. Como hemos indieado ya al hablar del romance Martirio
de Santa Olalla, la edueacion falaa religiosa, segUn el, trae
consigo una distorsion de las ideas religiosas y las devocioI

nes. Hablando de esa beateria, escribe:
En

~

I

oada una de los miles de iglesias de Espana las imagenes
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eatan a1 cuidado de "beatas". Es MaS que patente e1 por
que esta~ solteronas resecas, 0 matronas v1riles, 0 muchDhas t1m1das pero apasionadae, visten a 108 santos o a los arcange1es androginos, pero trad1eionalmente masculinos- oon ropas temeninas. Bajo sus mantos, estos santos apareeen con ropas interiores temeninas, eon enaguas
almidonadas, 11enae de bordados, cubrlendo bragas eon las
pernerae de encaje
, -los"taroles" del
, poema-. aon las 1m&'genes de los &rcangeles, 1& tantasia de las mujeres obra
en plena libertad. San Mi~uel el recio: y San Ratael el
du1eemente temenino, eatan aderezados con lazos~y cin~as
de seda de colorinea, partleularroente en Andaluc1a y mas
partieulanllente en ciudades como Granada, la propia eluded
de Lorca. 6B
Cont1nuando en su tearle, dioe que Lorea debl0 Impre~

I

gnarse de esas exhlblclones rellgiosas en su nlnez, euando el
misMo tomaba parte en ello

0

Incluso organizaba

81 mismo esos

mlsterios y procesion8s tan £amiliar8s al pueblo espanol. Ante
I

,

todo es tamosls1ma le proossion de Semana Santa en Granada. Y
I

todo. eS08 reeuerdos intantl1es avivaron eu lmaglnacion, vio
I

I

10 taleo en Mucho de 10 que bajo el titulo de piedad se haoia,
eoncretandolo en ditlciles met.toras en sus romances de los
f

arcangeles.
I

De que haya muoho de verdad en eso de la beateria re-

,

clen comentada no eabe la menor duda; pero nos quedamos tuera
de la d1spute de s1 Loree realmente quiso indiear 10 que Barea
cree poder eneontrar. aiertamente tiene la libertad de elegir
I

su interpretaoion. Lo que nos deja un poco insatistechos es
que no supo

0

por 10 menos de hecho no encontro lugar para su

/

teoria en el romance a San Ratael.
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Mas unidad de •. rgumento nos parece encontrar en la teoria de D1az-Plaja. Su punto de apoyo 10 tiene en el analisis
de lae tres ciudades que acompanan reapectivamente a los tras
I

romances: Sevilla, Oordoba. y Granada, orden preferido por el
autor. El dice textualmente:
~ .. la trilog1a de ciudades as una progreslon de tristezas.6~

Hablando brevemente de sus ideas, dlremos que 81 ve en
la c1udad de Sev11la la ciudad alegre en cierto sent1do. Y mirando el romance, tiene razon, puea vemos que toms. como tema
I

una procasion en que se pasea por las calles la estatua del
"
Arcangel,
proceslon que es la manifestacion de la alegr1a po/

pular por gozar de la proteccion de uno de sus patronos. Ademas
!

I

alige el arcangel San Gabriel qu1an as 81 angel de la buena
nueva a Marla, cuando le anuncia su 1nmaculada Concepc1on. Y
ea precisamente a este misterio cr1st1ano al que Lorca, en forma bien popular y gi tana por

10

visto, alude

0

Itlejor dicho

re-crea en la segunda parte del romance. De modo que tenemos
auficlentea razones para tomar este romance como un canto ale-

,

,

gre. Oontinuando, llega a Oordoba, cuya melancolia es la melan/

oolia de la tragedia, de 1. muerte. Todo en ella as sombra,
I

08-

t

curidad, rumores, soepechas. La vision. de las dos Oordobas: la
real y la reflejada en el Guadalqulv1r la hacen consc1ante de
au Insegurldad, por no saber al limite entre 10 real y su 1magen en el agua.
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Mirando ahora a1 romance mlsmo, ciertamente vamos una
diferencia de tono comparado con el romanee anterior; pero que
I

sea tan melsnco1ico como el sutor

10

quiere hacarnos ver, qua-

da p~r dlscutlr tQmbie~. Por que quiere darla 81 arcangel San
Rafael ese car'cter melancolico, tampoco se explica muy bien,
,

I

I

pues en la historla biblica el fue quien salvo a Tobias del
pez, fue su acompanante y guarda durante 81 vlaja y el agente
I

eri 1a devolucion de la vista al padre de Tobias: de modo que
mas bien es un angel de 1uz que de melanco11a.
Granada viene a ser entonces ya la tragedia pasada. Como ascribe el autor arriba menoionado:
Todo eata, para Granada, en ase "ayer de ruisenoreo" Ido
para alempre.7 0
,

,

I

Podria,asi, e_plicarse tambien el tam.a desarrollado bajo la forI

,

ma de una romeria. La romeria as oomo un earenamiento, una oa.
,

tarsis que se busca, y en ese sentido tendria entoncea toda 1&
,

I

teoria de Dia.II-Plaja una unidad.
Vemos

p~r

las opinionea expresadas -lncluyendo la de

Christoph Eich,- que se Inclina por e1 mismo lado de Arturo
Berea: la beaterla exagerads. espanola- que estos romanoes quedan aun abiertos a muehes interpretacionea. Pero oomo temas l1anos, los tree nos presentan a los patronoa,

0

por

10

menos a

ttlgunos, en la devocion senel11a y tradicional de la gente.

v
TI!,~A S

VELADOS

/

En los oapitulos anterioras harnos venldo estudiando di-

versas faces del romance tradicional y del romanoe 10rquiano.
,

/

Hemos visto que eate ultimo tiene earacterlatlcas tradiciona,
1es; y tambien hernos senalado en parte euanto tiene de tema
llano en sus romances gitanos.
Hemos llegado ahora a 1& parte mas importante de nuestra investigacion: y as senalar los temas velados que existen
en los romanoes de Lorea, muchas veeas oeultos bajo un tema
llano, como hemos insinuado ya anteriormente. Veamos ahora los
romances bien en detalls en los cueles creemos descubrir un tema importante y sutilmente oubierto.
En 91 primero de ellos, el romance intitulado Romanoe
de ls luna, luna, creemoa que al poeta senala no solamente la
muerte fiaies de un nino gitano, cosa que no tendrla nsda de
particular , slno que bajo esa muerte se indioa tambien la:
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I

1. Perdlda de 19 lnocencia.
Analicemos primero, verso

p~r vers~

este primer ro-

mance gitano de Federico. Dice al comienzo:
La luna vino a la fragus
con su pollson de nardos.
Inmediatamente vemos que es una visita de 1a luna a un hogar
gi tano, pero al venir eon su "piison de nardos" vemos tambien
en el acto una luna sensual y erotica en su hermosura deslumbradora y su fraganeia cautivadora. Esto mismo causa una reaecion en el nino, quien no deber!. sorprenderse en la luna tan
familiar en su vida nomada; y por eso mismo
El nino la mira, mira.
El nino la esta mirando.
En esta forma extrana no la habta vista aUn, y por 10 mismo,

lleno de sorpresa, la contempla en sus a.tavlos seductores. l'1as
I

I

aun, cuando a oontinuacion la luna comienza su bai1e gitano y
sensual frente al nino.
En el aire oonmovido
mueve 18 luna sus brazos
y ensena, lubriea y pura,
sus senos de duro estano.
Por mas que e1 poeta la llama "pura", no es la pureza
que nosotros asociamos a esta palabra, sino mas bien es la
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I

pulcritud que ve en ella durante eu baile erotica en que mueve
sus brazos. Mas aun, ella inci ts. can ttsus senos de duro estano It.
Sigue la resistencia del nino, Quando trata de asustar a la luna atrevida diciendole con energ{a:
liuye luna, luna, luna.
S! vinieran los gitanos,
harlan can tu carREon
collares y anilloe blancos.
Pero la luna no se deja intlmidar can esa amenaza, sino sigue
en su danza erotica, contestando:
Nino, dejame que bailee
Cuando vengan loe gitan08,
te encontraran sobre el yunque
con los ojillos cerrados.

,
La luna esta segura de su victoria; por eso sigue ballando. Ya
se habra ido cuando vengan los gitanos. El nino, orr.clendo la
~ltima resistencia, vuelve a repetir:

Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
,

I

El nino buscaba su ultimo refugio en la cercania de los jinetes;
pero ni esto acobardo a la luna, sino que con mas insistencia
sensual le dice:
Nino, dejame, no pises

m1 blancor almidonado.
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Es el blancor almidonado de su vestido de bailaora gitana con
81 cual quiere envolver poco a poco al nino que ya no resiste.
I

Y 1uego se oye en hermosa metatora 1a llegada del jinete galopando p~r el llano, mientras dentro de la tragua esta el nino
vencido por la visita de la luna.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de 1a tragua el nino,
tiene los ojoa cerrados.
Luego pinta la llegada de loa gitanos por el olivar,
gitanos bien perfilados y estatuascos, los gitanos del ensueno
y tigura elegante con mirada entornada:
I

Por al olivar vanian,
bronce y auefio, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
I

iCom~

canta 1a zumay~,
ay como oanta en el arbo1!
Por e1 cie10 va 1a luna
oon un nino de la mano.
Aqu1 tenemos, primero e1 pajaro que anuncia 1a tragedia ocurrida entre el nino y 1a luna. Luego directamente vemos a 1& luna
triuntante llevandos8 1a inooencia del nino. Ciertamente se 11evo la vida, dejando e1 cuerpo inanimado. Pero olmos los gritos
desesperados, los lamentos de los gitanos que no solamente 110,

~

ran la muerte fisica del nino, sino 10 que es peor: au muerte
espiritual.

65
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
Bl aire la esta velando.
Ese pensamiento de la inocencia del nino parace haber
sido una preocupaeion del poeta, porque en otra parte, en la
Oda a Walt Whitman, que por otro lado no es nada edificante,
al

habla~"'

de los marieaa, directamente maldice

a los perver-

tidorea de los ninoa, cuando dice:
Contra vosotros siempre, que dais a los muchachos
gotas de sucia muerte con amargo veneno.71
Bs como ai Lorca aqui recordara la terrible amenaza de Nuestro
Senor en el Evangelio contra los eacandalosos, pues les seria
mejor atarles a una rueda de molino y arrojarlos en 10

I

mas

profundo del mar. Son los Unieos para los euales Nuestro Senor
no muestra misericordia, habiendola tenido'tan grande con la
Magdalena.

2. El

satir~

perenne.
I

Rato es 10 que pensamos se halla oeulto bajo el titulo del romanoe Preeiosa y el aire. Veamos de cerea el contenido de eate poema, que, como ya anotamos antes,pareee ser un
tema inspirado en la novela de Cervantes: La Gitanilla.

66
Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene
p~r un anfibio sendero
de cristales y laureles.
I

Asi comienza este romance. La gitanilla, tocando su pandereta,
va corriendo por un sendero ya seco, ya bajo agua; un sendero

,

,

de cristales que, en su alusion gongorina,esta flanqueado p~r
,
laureles del que colgaban las gotitas de rooio como cristales
preciosos. Es de noohe. La densidad del follaje, por donde pasa el sendero, no permlte ver las estrellas. El sll8ncl0 se ve
quebrado solamente por el sonsonete del correr de Preciosa, y
de su pandereta. Este sllencl0 queda definltivamente quebrado
junto al mar, llena de peces, donde las olas batan y cantan.

En la cuarteta slgulente, que no ofrece problemas y que es una
obvla aluslon a los Ingleses de Gibraltar, sigue Inslstlendo
en la tranqullldad de la noche que relnaba hasta entonces:
En los picos de 1. slerra

los carablneros duarmen
guardando las blancas torres
donde viven los Ingleses.
Luego habla de "los gitanos del agua", aluslon mltologlca a los trltones, monstruos marinos, qulenes causan las tormentas del mar, haciendo ruglr las olas -"glorietas de caracolas"- y removiendo las verdes algas marlnas.
Ahora entra del todo en al verdadero tema: pone en jue-
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,

/

go la pasion que va persiguiendo a Preoiosa. Esta pasion es el
viento oalido "que nunoa duerme", oomo la pasion que esta siempre despierta. Mas aun, la personifiea en el San Cristobalon
,

I

desnudo, alusion esta a la leyenda oristiana de la Edad Media
f

de San Cristobal que, en la persona de un nino inoeente e inI

eapaz de oruzar un rio torrentoso, transporto a Nuestro Senor
de una orilla a otra. Ello nos indioa la fuerza y vehemeneia de
la pasion que persigue a Preeiosa, pues San Cristobal era un
I

I

,

gigante tor.nido, eapaz de llevar a traves de un rio no solo a
un nino, sino a una persona de edad.

,

San Crlstobalon desnudo
lleno de lenguas celestes,
mlra a 1a nina tocando
una duloe galta ausente.
Esas lenguas celestes son las ratagas de viento, ratagas de pasion no dominada, con qua mira a la gitanilla, y traI

ta oon su soplo fuerte levantar sus vestidos para colmar asi
I

'

I

sus deseos de pasion. Aqui habla ya oomo vardadero satiro en
una esoena baquioa. Ya la alusion a la gaita: es la gaita to-

,

oada en el sequito de Dionisio, Sus dedos antiguos muestrsn su
edad, y la siguiente linea es una alusion a la ninta mitologioa.
Preciosa, asustada por tanta hambre de amor erotico, huye sin
detenerse, y en su hulda ya no le importa perder su pandereta,
a la que tenia tants at10ion hasta el momento. Cuanto mas huya
tanto m.8.'s apa~10nadamente "el viento-hombron" la pers1gue.
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Vemos a continuacion la reaocion de la naturaleza ante esta
disputa

p~r

el honor de la

g1tanilla.

Frunce su rumor el mar.
Los olivos palideoen.
;
Cantan las flautas de umbria
y el liso gong de 1a nieve.
,

f

Hermosas metaforas son estas en que el mar

hfrunce~

como desa-

/

probando tanta intens1dad sensual en el satiro. Lo mismo hacen
los olivos que, movldos por el vlento, palldeoen. Del mlsmo modo se oye 61 rumor de las hojas y el oasl imperceptlble ruldo
al plsar la nleve: todos como alentando a la gltanll1a a correr,

.'
lndlcandole de aonde
vlene ese ttvlento't devorador de su vlrgl;

nldad. Es eso 10 que quieren expresar las lineas siguientes:
iPreciosa, corre,Preclosa,
que te coge el vlento verde!
jP~eciosa, corre, Precioaa!
i~iralo p~r donde vlene!
Satiro de eatrellaa baJas
Con sus lenguaa reluclentes.
Aqul al tinal ya nombra dlrectamente al satlro lasoivo
,

I

que no deja en paz a su victlma, la cual, para llbrarse de el)
no halla mas remedio que retugiarse en la oasa d~l consul in,

I

glee, quien la recibe ofreciendole leche y ginebra, pero que
ella reohaza 19ualmente como al quieiera indioar que no quiere meterae con otroa posibles

f

satir~s.

Mlentras su perseguldor

anterior queda fuera soplando, ella en tanto cuenta au histoI

}

ria. Asl apareoe en la ultima cuarteta:
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Y mientras cuenta, llorando
su aventura a aquella gente,
en las tejas de pizarra
el viento, furioso, muerde.
Eaa furia del desao carnal frustrado, que de puro desesperado muerde en las tejas duras, es evidente. De modo que
vemos en este romance nuevamente a Lorea defendlendo la Inocencla, esta vez de una nina, la cual se ve perseguida por la
I

lujuria desatada del satiro perenne. Bs como si se viera en
I

una continua pesadilla, y tlnalmente despertara en la seguri,

I

dad del consul Ingles.

3. La organizacion visual.
I

De los dos temas erotlcos que acabamos de expllcar,
paaamos ahora a un romance, Reyerta, cuyo tems velado as comI

pletamente diferente. Se trata de una composicion de tipo cublsta, estilo que Lorca gustaba ensayar de vez en cuando, tanto en sus poemaa como en sus dramas. Hay por 10 tanto una re.'

I

lacion Intima entre la 11teratura y el arte cubista y surrealista. Y en al romance presente nos parece ver una organizacion visual, una perapectiva. Veamoa primero el romance como
tal. En au contenldo llano, se trata de una rlvalldad entre
dos grupos: loa de Albacete y loa de

Monti~la,

en cuyo encuen-

tro quedaron varios muertos. Comlenza el romance por indicarnos
donde tlene lugar la reyerta:
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En la mitad del barranco
las navajas de Albacete,
bellas de sangre contraria,
relucen como los peces.
Parece como si de entrada se pusiera del lado de los
de Albacete, pues loa pinta con navajas ohorreando sangre contraria, reluoientes como peces que, euando el sol los toma nadando de perfil en agua olara, reluoen como reluciera una espada reflejando .1 sol. Sigue mostrando la acoion de las espadas reluoientea sobre un fondo verde, y el movimiento de jinetes y caballos en la refriega:
Una dura luz de nalpe
recorta en el agrio verde,
caballos enfurecidos
y perfl1es de jlnetes.
En .entldo surrealista oolooa dos mujeres llorando y
un toro que anda solo y suelto, sin saber de donde salen ellos.
Slgue entonoes una escena barroce de angeles negros, que blen
I

podrian aer otra vez los jinetes de Albacete, que luego presenta alados y que vencen al bando de Montllla cuya muerte describe con las metaforaa slguientes, moatrando las herldas de Juan
Antonlo:
Juan Antonio el de Montilla
rueda muerto la pendlente,
au ouerpo lleno de lirios
y una granada en las slenes.
Ahora monta cruz de fuego
carratara de le muerte.

71
Luego slgue 1a descripclon lronlca y estolca de la 11egada de los omnlpresentes guardlas clviles y el saldo de muertos entre los dos bandos que se odiaban tanto como romanos y
I

cartaglneses. Y termlna con una descripcion surreallsta del
campo de bata11a con 108 cadaveres puestos como en un cuadro,
sobre los cuales revo10teaban angeles negros, otra vez

8S0S

/

angeles barrocos de largas trenzas.
,
Ahora bien, tenemos aqui un tema: 1& reyerta entre dos

grupos opuestos; pero no parece que e1 poeta presta mucha atenI

clon a ese tema, asl como sucede en 1& pintura cubista, en que
por amor a una plntura, forma 0 linea blen organlzada se pospone

J

0

hasta se 19nora e1 tema completamente. Garcia Lorca, co-

mo tenia tamblen talento e lnteres en la plntura, y mas aUn,
I

t

estuvo intlmamente conectado a ella por su amigo lntlmo Salvat

I

dor Da1l, necesariamente trato de apllcar esos conoclmientos a
,.

/

t

sus obras 11terarlas. Asl del cubismo saco esa organizaclon vi-

,

sual, ese posponer el tema central sacrlficandolo por e1 color
t

/>

Y la forma: la perspectiva. Y asi tambien en este romance InI

,

tenta esa organlzaclon vlsual, esa colocaclon a gusto de los
colores aunque no vengan al caso considerado el tema central
,

de 1& reyerta que va narrando. Le importa mas que al comlenzo
tenga una hermosa mezc1a de rojo y verde, rojo de sangre y
I

verde del palsaje lejano; luego el negro de los angeles con el
blanco de la nieve en tuerte contraste, para neutralizar este

12
etecto otra vez con la

blano~ra

del lirio unido a la granada en,

carnada. Sigue con ese color enrojeoiendolo de nuevo con la
I

serpiente de sangre resbalada, para terminar en el tragico ner

gro de los angeles. Al igual que en la pintura, tiene colores
,

J

colocados aqui y al11, en desJrden, a capricho, con oierta perspectiva sin embargo, pero independiente del tema, el cual queda relegado en segundo lugar. Este es el intento velado del
,
poeta, al presentarnos una cosa tan comun como 10 es una re,

yerta entre gitanos. Aparece, ademas, una de las caracteristicas del dadalsmo, es decir 10 cortado y perfilado, cuando dice: "Una dura luz de naipe / recorta en el agrio verde", que
nos hace recordar el cuadro de Marcell Duchamp "Nudes on the
I

stairs" •

,

El dadaiamo que queria reducirlo todo a casualidadi
I

se comenz6 a practicarlo en pintura oon figuras geometricas,
I

de donde le viene ese caracter oortante en los cuadroB.

4.

Lo verde: Unioa unidn entre 108 amantes.

Llegamos ahora al romance mas conocido y mas comen/

tado de Garcia Lorca: Romance sonambulo. En este romance, aiempre sigue intrigando a los lectores la abundancia de verde que
el poeta gaata a trav8S de sua veraos.~Est~ puesto a capricho,

,

,

para darle musicalidad, 0 tiene el algun tin por el cual ae

,

mantiene tan tirme en la repeticion del verde? Analicemos, primero,au contenido.
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Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre el mar
y el oaballo sobre la montana.
,

Con esa cuarteta comienza, y tambien concluye, el roI

manoe. Hay quien quiere ver ell esta primera cuarteta nada mas
/

que una introduccion musical, sin Mayor significado pero que
queda muy bien

p~r

el ritmo. Pero me pareee que es una perfec-

ta presentacion del fondo escenico con un

laconisMo propio

f

del romance, ademas del significado especial que le queremos
dar al verde en todo el romance. Nos presenta todo 10 que entrara en escena: el verde del pa1saje matinal con su brisa serena; la montana con el caballo del contrabandists, y el barco
en el mar. Luego nos presenta inmediatamente la escena de la
amante suicidada: su cuerpo en 1a baranda, como sonando, pero
,

con los ojos trios de plata de 108 muert08. Sigue ind1cando 1a
manera como la naturaleza la oontempla all!, pero a la que
ella no puede mirar mas: una 1ndicaoion mas de 8U muerte. Continua luego describiendo metaforicamente el amanecer:
Verde que te quiero verde.
Grandee estrellas de esoarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
I

Las estrellas de escarcha seran los cristales que se
forman al caer la escarcha que toma la forms de estrel11tas.
Todo eso sucede a la madrugada ouando la sombra de la oscuridad
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Ie va alejando para dar lugar al alba. Luego se oye la brisa ma,

tutlna soplando

p~r

las hojas de las higueras, hojas asperas

oomo papel de lijar; y a 1a luz del amaneoer ve al monte como
un gato gardl1l10, mostrando sus garras que semejan las hojas
afiladas de la pita: hermosa :,etafora de los picos de los montes perfilados oonfuaamenta contra la luz del alba; pero al
mismo tiempo indioando aierta aspereza y aotitud otensiva en
las puntas afiladas de la pita.
Pasa ahora a deacribir el segundo peraonaje que entraI

ra en eaoena: a1 novio, el oabal1ista oontrabandista que se va
aoeroando, mientras el ouerpo de la novia sigue en la baranda.
,
8igue a eato el dialogo entre el novio y el padre de 1a novia.
El novio, que viene sangrando de un viaje largo -desde los puertos de Cabra- viendo ya su &mor frustrado, quiere tener por 10
menos los objetos que perteneofan a su amada. Y el padre, muy
enterneoido, 10 llama carinosamente

~ocito",

,

afirmandole que

estar1a de aouerdo oon el contrato propuesto. Pero el tampooo
ya no siente ser el mismo viendo su hija suicidada. Por eso
se lamenta amargamente:
8i yo pudiera, mooito,
ese trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi oasa es ya mi casa.
)

A oontinuacion sigue la escena del gitano que quiere
morir "con perfil" como hernos visto antes, con dignldad. Por
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eso dioe:
Compadre, quiero morlr
deoentemente en mi cama.
De aoero, si puede ser
oon las sabanas de holanda.
No quiere morir oomo un oualquiera, como un sin nombre,
sino "decentemente", como un gitano digno de una muerte heroica, voluntariamente buscada quizas; pero mejor que una muerte
olvidada. Despues sigue el poeta con nuevas metatoras describiendo las heridas del contrabandista que resaltan contra su
I

pechera blanoa. Las "rosas morenas" nos indican que 81 viene
de un viaje largo, ya que ellas indican sangre cuajada, en conI

I

traste con la sangre tresca que rezuma y huele aun. Continua
con un dramatismo propio de Lorca, cuando describe su deseo de
I

subir a la baranda verde. Dice alli:
Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas,
jdejadme subir!, dejadme
hasta las verdes barandas.
Nuevamente complica la luna, pero no tan siniestra esta vez, con todo 11uminando esa baranda tatldlca junto a las
aguas del mar. A continuacion vemos asa eseena triste de los
dos gitanos subiendo hacia la baranda: el uno sangrando y el
otro llorando, en tanto las primeras lucas de la manana se re/

tlejaban en la escareha de los tejados, que parecian brillar
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como farolillos. Trunbi8'n en las ventanas, cuy-os cristales pare,

cian pandaros en sus reflajos.
Viena ahora un dialogo &margo entre padre ,. novio,
mientras este Ultimo sigue preguntando ansiosamente por e1
cuerpo de la amada. Inmediatamente se comprende e1 suicidio de
la misma:
Sobre al rostro del aljibe
se mec!a la gitana.
Verde carne, pelo verde,
oon Oj08 de fria plata.
La vemos pues, iluminada por le luz de la luna, ,. su figura
queda reflejada sobre e1 agua del a1jibe. Y luego siguen los
dOB versos tan diflciles de interpretar:
La noche se pu~o intima
oomo una pequena plaza.
Esta intlmidad nocturna parece Ber el ai1enoio que siguio cuando e1 padre de la novia y a1 futuro yerno se enoontraron con la
gitana muerta. Preciaamente en el dolor mas grande

8S ouando

no se articulan palabras. Bato ultimo nos recuerda el ailenoio
del afligido Job ,. sus tr8s amigos que vinieron a aoompanarl0
I

en su desolacion ,. tristaza.

,

La pequena plaza tiene conexion con los versos siguientes de los guardias civiles que andan siempre rondando, y a
quienes no S8 les escapa nada en la plaza. Con esta mi8ma 8fi-
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cacia siguieron al gitano herido hasta el 1echo de su muerte.
Termina el romance con a1 estribi110 con que comenzo:
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre e1 mar.
Y 61 caballo en Is montana.

De modo que nada cambia en el escenario presentado a1
comienzo. Todo Ilego a eierta inmovilidad y tranquilidad, seI

I

renandose finalmente todo. tPor que, antonees, tanto verde en
el romance? En parte imita eato de Becquer y Juan Ramon Jimenez;
pero nos pareee que hay algo

mas

profundo detras de tanta In-

aistencia en el verde. Como ya hemos senalado, al color verda
representa la Unica Union entre la novia muerta y el gitano herido y moribundo. 3i su &mor carnal y humano quedo frustrado,
/

por 10 Menos la qulere en au color de muerta, que es 10 unico
I

I

que queda: un cadaver de color aceitunado y 10 unico que Va en
I

au fantasla de moribundo. Hasta e1 gusto era de hie1 y de menta, ambos de color verde. Por otro lado, como 81 tambien se
slente morir, estara unido a au amada en 1a misma forma, 1a de
un cadaver que dentro de poco tambien se pondra verduzco. As!,
pues, sa une definltivamenta a au amada.

5.

,

La ultima tentaciOn.
;

Aqul nos vemos ante otro tlpo de romance, en clerto
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aentido menos tragico que todos los que hemos visto hasta ahoI

rae Al contrarl0, es como una simpatica pintura de una monjita
que no esta libre de los asaltos del mundo a pesar de haberse
I

separado de el por medio de cuatro muros. Veamos el romance:
I

Silencio de oal y Mirto.
Malvas en las hierbas finas.
La monja borda alhel!es
sobre una tela pajiza.
I

,

Hasta aqui nos presenta nada mas que una novicia
jita recien profesa, sentada en au oelda

0

mon-

0

en au lugar de tra-

bajo, cercada por los muroa del convento, y una cerca de mirto.
que deben aislarla de los intlujos de afuera. Ya hemos indicado
que es la ocupacion ordinaria de la monjita, ante todo de la
novioia

0

joven profesa, bordar manteles para el altar. Es,

pue~

un oricio humilde y ailencioso, humilde como las mal vas que
~

orecen en 81 Jardin del convento.
A esa esoena de la monja trabajadora, sigue la descripcion del ambiente de 1& Iglesia que ciertamente impresiona a la
;

fervorosa mujer, que esta empezando a fam1liarizarse can las
I

casas espirituales, y que en todo ve alusiones divinas. Asi recuerda en su mente el reflejo de la luz quebrada en los colores
del espectro al pasar por los oristales de la Arana del presbiterio de la Iglesia conventual. Tambien oye aUn el grunir del
I

I

organo, al que Loroa transforma aqui en "un oso panza arriba".
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Pero esos pensamientoa espirituales no duran muoho en au fanta/

,

I

sia. Todavia hay un poco de mundo en su corazon. Y asi dialoga
consigo misma:
I

lQUe bien borda! I Con que gracia!
Sobre la tela pajiza,
ella quisiera borda~
flores de su rantasia.
Ya vino la tentacion. Un poco de vanagloria queda aun
en su coraz6n, a pesar del esfuerzo tervoroso de sus primeros

,

dias. 3i estuviese haciendo labor tan tina tuera de la celda,
/

tuera del convento, seguramente habria quien 1a alabara; pero
r

en el convento ello pasa nada mas que por cosa rutinaria y,
qUizas, para pro bar la virtud, su destreza es calificada de ordinaria

I

0

tal vez de presuntuosa. Y su fantasia corre por las

diterentes tlores que le gustaria perpetuar en los antipendios
de

altares. Pero esa leve tentacion, natural en el hombre
,
y la mujer, paso sin mayores insiateneias, y nuevamente la ve108

mos venir a sus pensamientos espirituales, asociando las cinco
toronjas tan aromaticas tost~ndose en la cocina con las cinco
llagas de Cristo.
,

,

Entonces viene su tentacion mas tuerte: su recuerdo
I

de los dias pasados, con todos sus encantos de la vida libre
gitana.
Por los ojos de la monja
galopan dos caballistas.
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,
Un rumor ultimo y sordo
le deapega la camiaa,
y &1 mirar nubes y ~ontes
en las yertas lejanias,
.e quiebra au corazan
de azucar y yerbaluisa.
I

La fuerza de la tentacion se ve en los ojos de 1a mon/

jita, que olvida por un momento sus pensamientos intimos de
Cristo, porque el galopar de unos jinetes hace refleJar la ima,

gen del caballista en sus dos castos ojos. Es "un rumor ultimo
y sordo", es decir, es la Ultima tentacion decisiva, de cuya
victoria 0 derrota dependera au vida religiosa. Ciertamente la
,

I

conmueve, pues su corazon de novicia es en verdad "de azucar
I

Y yerbaluisa", 10 cual indica la buena condicion de una joven
dispuesta a entregarse enteramente a su Divino Esposo. Pero

,

tan fuerte es esta ultima arremetida del contrario, que en su
I

vertigo ve todo distorcionado.
iOhl, que 11anura empinada
con veinte soles arriba.
iQue rios puestoa d~ pie
vislumbra su fantasial
I

,

I

f

En eS6 vertigo S6 le vuelve todo al reves, todo S6 le

da vueltas en la cabeza, viendo 1a llanura como montana y 61
I

sol multiplicado con los ftrios puestos de pie". Sin embargo,
au firmeza ea hasta el triun£o final, pues se sosiega, volviendo a sus pensamientos de hace unos momentos antes, ya tranquila
,

y contenta de este ultimo triunfo.

81
Pero slgue con sus flores
mlentras que de ple, en la brlsa,
la 1uz juega e1 ajedrez
alto de la celosla.
La naturaleza le proporolona otra dlatraoolon, plntando en la pared el ouadro osouro 7 claro de la sombra y la luz
I

que penetra por la celosla ablerta.
".

De modo que tenemos aqul una monjlta luchando de l1brar
se de ese lmpulso lnterlor de 11bertad gltana, para entregarse
enteramente a su vooaclon dedicada a la contemplaclon y servl010 divlnos.

6. El romanoe llano.
I

I

S1n duda parece una oontradlcolon hablar aqui del
romance La oasada 1ntlel como de un romance llano, ouando nues,

tro titulo versa sobre temas velados. Pero preclsamente este
romance es un ejemplo de romanoe llano. Y por contrastar 10 po,

J

nemos aqui. Eioh, al hablar del mismo, dloe asl:
La casada lntiel eS uno de los poemas mas claros y acceslbles
de Loroa, llneal,, patente, 11bre por declr10 asl de
,
slmbo1os y ellpsls poetlcas y, por tanto, absolutamente
oomprensib1e p~r via raclona1. Un poema que en prlnclpl0
no dlce nada que trasclenda mas all. del conten1do normal
y cot1dlano de sus pa1abras.72
Miremos de cerca e1 contenldo y desarrollo de este romance, erotlco, reallsta y hasta cierto punto lmpuro. Ya hemos
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,

expllcado en otra parte laa nueve al1abas del prlmer verso.
Dice el poema:
,

,

Y que yo me la lleve al rl0
creyendo~que era mozuela,
pero tenla marldo.
Eate terceto de entrada es como una expreslon de anapentlmlento 0 amargura del gltano enganado por una joven casada
que le hlzo creer que era vlrgen. Eaa es la expllcaclon que le
encuentra a todo el poema Arturo Barea. Expllca luego el como
ae la llevo al rl0. Hay clara lndlcaclon del tiempo: la noche
de Santlago, y "casl por compromlso", es declr Barea qulere
ver en esta parte el codlgo de honor del gltano que, creyendo
que la mozuela le otrac!a 10 mejor que tenia, au vlrglnidad,
,

,

,

el no tenia otra alternatlva que aceptarlo. Y contlnua la descrlpclon de la ida con las slgulentes metatoras:
Sa apagaron los laroles
7 8e encendleron 108 grl110s.
Es decir, se rue alejandc poco a poco del lugar de la Ilesta
11umlnada por faroles, cuya luz y bu11lcl0 fue dando lugar al
/

monotono krl-krl de los grl110s a medlda que 8e lnternaban en
/
,
los arbustos y arboles crecldos cerca del rl0. Luego comlenza
a descrlblr gradualmente 108 elementos erotlcos. As!:
,

En la8 ultlmas esqulnas

toque sus pechos dormldos,

y se me abrieron de pronto

como ramos de jaclntos.
Es el COm}"9nzo de su aventura de amor de aquella noche de San,

tiago, sensualidad representada tambien aqui como en otras

.

partes por los ramos de jacintos. Sigue descubriendo mas y mas
erotismo en e1 orujir de la enagua almidonada. En esa torma
,

t

se va entrando mas y mas en 1a espesura de la naturaleza, ouyos arboles en la oscuridad Impresionan oomo gigantes, p~r
ta1tarles 1a "luz de plata", oyendose contusamente e1 1adrido
,J

"

,

de perros en 1a lejania. Buscado e1 lugar Intimo junto a1 rIo,
,

rodeado de zarzamoras, junoos y espinos, se Intensifican mas

" DIoe:
aun los elementos de seduocion.
)

Yo me quIte la corbata.
Ella se quIto el vestIqo.
Yo el cinturon con revolver.
Ella sus cuatro corpinos.

En pleno erotismo ya, comienza a alabar las cua1idades
I

fisicas de la mozuela:
NI nardos ni oaracolas
tienen el cutIs tan tino,
n! los oristales con luna
relumbran oon ese brillo.
Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
la mitad llenos de lumbre,
la mitad llenos de trIo.
/

/

Despues describe en parte las sensaciones fisice.s, pero con cierta reserve. de hombre gitano orgulloso, pues he. des-

....

jiiiiP

84
cublerto que ha aido enganado p~r ella, y sato Ie hirio, ha,
ciendole cambiar de actitud. Ya no ve en ella una virgen que se
" ontregado oompletamente, sino a una proat!tuta. Oomo
Ie hab!a

,

/

dice Barea, oomo a prost!tuta 1a trato desde entonoes, pagan!
asi" como qdBn era, "Como un gidole sus serv!cios, portandose
/

tano legitimo". Tampeo qu!so enamorarae de ella, Pues'ioomo
I

/

;

podria el enamorarse de una que ya no era virgen, y que hahi&.
dado au vlrginidad a otro hombre? Pero au honor de hombre Ie
I

oblisabe. a la paga, y asi dice:
I

Le regale un ooaturero
grande de raso pajizo.
I

Oon eato satisfizo su obligaclon debida a su honor, haoiendo
la posiCion de ambos bien clara.
I

AS, en verdad, esta narraclon del romance la mas erdti-

tica que encontramos en la sarie de romances gitanos. En todas
,
las demas hay aluslonas eroticas, hay mucha sensualidad, pero
/

solamente en este romance e8 donde el impulso sensual llega a
,

clerta aspecie de satieracoion, como dice Christoph Eich. Y
/

/

ahi es cuando los elementos son 10 que realmente son: el rio
,

a8 rio y la arena as solamente arena, perd!endo
I

moniaco.

s~

fonda da-
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7. La lujurla, con su oonseouencla de tristeza.
Este es el ultimo de los romances en que creemos
haber un tema velado. Bs el Romanoe de la pena negra. Ya hemos
anotado que Barea quiere encontrar en esa pena negra la obseeion de la muerte que rerleja esa misma obsesion de Garoia Lorca. Primero, analioemos los versos. Dicen asl:
Las piquetas de los gallos
eavan bU8cando la auror.,
euando por el monte 08ourO
baja Soledad Montoya.
cobre amarillo, su carne,
huele a oaballo y a sombra.
Nos presenta, pues, a Soledad Montoya bajando la montana, con semblante melancolico,y temprano al oanto del gallo.
Al considerar que en la Edad Media se representaba al diablo
I

con patas de gallo, nos da una impresion un poco slniestra, un
ambiente de pecado, tema de importaneia para nuestra tesis del
tema velado. Sabemos que en Lorcs el caballo representa ca8i
,

'

8iempre 1. pasion. Aqui tenemos, pues, a Soledad sola y oliendo a caballo y sombra. Desoribe luego su rigura de bronca, ro,

,

'

I

deandola de una sensaclon erotioa cuando la p1nta as1:
Yunques ahumados sus peohos,
gimen oanoiones redondas.
Ee como sl qu1siera indiear la sensualidad de
!

So~ad

!

oomo canciones eroticas, con su alu.ion redonda a sus pechos.
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Los que la ven bajar tan solltal"ia de la montana y a esa hora
de la madrugada, siendo mujer, no pueden Menos de extranarse y
preguntar:
I

Soledad'tPol" quien pl"eguntas,
sin oompana y a estas horas?
,

Sigue un dialogo interesante. En primer lugar, Soledad
~

se muestra muy agresiva y aspera en sus respuestas. Es como si
temiera 1a vel"dadera pregunta, queriendo de entrada evitar to·
I

da sospecha. Nada mas dice; solamente que viene a busoar su a1e..
gria y au persona, as decir, parece que aqui revive nuevamente
"

I

el eterno tema de 1a lntecundidad, esa fruatraoion de 1a mujer

.

que busoa ser 10 que deberia 8er; y POl" e80 no le importa de
I

J

I

donde venga esa satistacoion sexual. Asi 10 entiende au interlocutor, quien s. apresura a darla un consejo moral, diciendo:
Soledad de mis pesares,
caballo que S8 desboca,
&1 tin enouentra la mar
y se 10 tragan las olas.
I

La qui ere poner sobre aviso del peligro de la pasion
dejada en libertad. Pero ella no quiere 011"10. Tampoco quiere
J

oil" nombrar el mar, donde termina la vida, sino que quiere esI

j

tarse ceroa de la tierra, simbolo de fecundaoion. Por eso dice

.

muy energica:
No me recuerdes el mar,
que 1& pena negra, brota
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en las tierras de aoeituna
bajo el rumor de las hojas.
Continria con la oompasion del poeta haoia la pobre gitana que siente oon tanta intensidad

esa pena que aun no se

I
explioa. Describe luego esa amargura que se trasluoe en lagri-

mas de "zumo de limon agrio de espers y de booa": es la amargura de 1s espers por ver su deseo de fecundidad satisfecho.
,

Amargura de boca, porque no pasa nada maa que de palabras, pero que no se oonoreta. Eaa espera irritante 1a pone 10ea. Por
eso dioe:
jQue pena tan grande! Corro
mi casa como una 100a,
mis dos trenzaB por e1 sUB10,
de 1a oooina a 1a aleoba.
Dioha pena, ino1uBO, va ateetando sus oarnes que van
)

perdiendo e1 eolor sano; pues viendose defraudada tisioamente
y oon el peso de la culpa moral por haber buscado la tecunda,

~

oion por el mal camino, ya no ve sentido en ouidarse tisioamen,
te y en sus adornos. Por eso se lamente aai:
iAy mia oamisas de hl1o!
iAy mis mus10s de amapola!
Ahora viene el consejo tlnal, eon que trata re restaurar la paz en esa conolenoia contusa 1 sufrlente bajo la conseouenoia de la lujurla no contenida; hablendose satistecho moI

mentaneamente sutre ahora la oonseeuencla de la trlsteza

1
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soledad interiores. Por eso, como en una espeoie de regeneraoion en la oonfesion, le dioe el poeta:
Soledad: lava tu ouerpo
con agua de las alondras,
y deja tu coraz6n
en paz, Soledad Montoya.
Bs como un consejo de amigo, que ve que la enfermedad
de ella viene de la pasion, 1 por eso le dice que se limpie de
)

ella. Insiste,ademas, que se lave Con agua de alondras, pues
,

es el agua pura y cristalina del rocio matinal, cuando canta
I

la alondra. Con esa serenidad de corazon, puede ver nuev&mente
la belleza 1 e1 encanto de la naturaleza a la que ve transfor,

/

mada en la medida que su oorazon quedo transformado y puro. Por
/

eso ve otra vez e1 oielo raflejado en las aguas puras del rio
y toda 1& naturaleza en flor. Con razon ascribe el poeta:
,

Por abajo canta el rio;
volante de cielo y hojas.
Con flores de calabaza,
la nueva luz se oorona.
Termina resumiendo el dolor de los gitanos, llamando
su pena limpia y pura y sola. Pareoe contradeoir 10 que veni-

,

mos manteniendo durante este analisis. Pero bien la puede llaI

mar limpia, pues es Il)),a aspiraoion natural. La gitana, llevada
!

)

momentaneamente por la pasion, ya se ha 1impiado de ella en el
"agua de las alondras". De modo que bien puede llamarla ahora

,

pena limpia. Tambien es pena sola, pues en verdad es una pena
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I

I

,

que quada alli donda aomenzo fa que no llegara a manifestarse
abiertamente.
i Oh pena de
Pena limpia
iOh pena de
f madrugada

los gitanos!
f siempre sola.
aauae oaulto
remota!

De manera que Loraa nuevamente lamenta una pena

interio~

una pena aausada por un destino siniestro, pero diferente de 10
que lamentaba en la muerte y perdida de la inocenaia del nino y
I

,

en la inocenaia amenazada de Preeiosa. Aqui no es mas que una
frustraeion doble: primero material y luego espiritual, con su
eons.eueneia de trlsteza y soledad.

I

II

I
,t

VI
CONCLUSION

, de haber analizado tod08 loa romances gitanos
Despues
,
de Federico Garcia Lorea, ae nota que en ell08 hay diterentea
y

variados temas; pero que en todos ellos ae encuentran tanto
I

I

caracteriaticas del romancero trad1cional como tip1caa del poeta.
,
La intencion tue, ante todo, indicar a1 eomienzo 1a

simp1icidad del romance tradiciona1 y 10 comp1icado, pOr decirlo as1, de loa romances de Lorca. Se atirmo tambien, que la
razon de 10 dit1cil de los romances lorqulanos esta no ao1ament

I

te en el uao riquisimo de metatoras que ae pueden caai llamar
gongorlnas, sino tambien porque tiene esa gran variedad de temas, de los cuales unos son simplemente llanos, otros tlenen
un protundo tema velado, y otros, en tin, tlenen un tema velado bajo una aparlencla llana.
Rsto ~timo ea 10 que se trato de senalar en la parte
90
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del trabajo que preoede. Laa indioaoiones que oonduoen a afirmar que tal 0 oual as el tema velado del romanoe, son indioaoiones muy sutiles. Se ha senalado tambien oomo diferentes autores trataron de encontrar el hondo significado de estos te,
,
ma8, 81 parecer elegidos a oapricbo. Pero tambien quedo patente que en diferentes pasajes simplemente se han limitado a rodear el problema oon oierto misterio sin indicar el tema oomo
tal. Es que tema8 como e808 no pareoan poder desoubrirse todos
de una vez. El aporte de muohos e8tudios oombinados puede solamente mostrar toda la riqueza contenida en ellos. Cada uno, oon
un pequeno granito de arena, oontribuye a oonstruir toda la arquiteotura literaria en los romanoes gitan08 de Loroa. De la
I

I

m1sma manera, nuestro trabajo, no es mas que un paso mas a la
,

oomprensi6n de los misterios oontenidos en los romanoe8 aqui
estudiados.
Este trabajo, en ninguna manera pretende ser la palabra definitiva respeoto a los temas velados

0

de otros miste-

rios en estas obras. Creem08, sin embargo, que en el sentido
nuestro hemos abarcado todos los romanoes donde posiblemente
hubiere tales temas.
/>

En conolusion se puede decir que el Romanoero gitano
I

de Federioo Garcia Lorea, eonstituye una renovaoion del romanoe tradloional, en cuanto 10 cambia y 10 profundiza. El mero

I)

heeho de que tengamos que dedi car un trabajo de la presente

II

!
II
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extension para averlguar sobre temas velados en el

~omancero

gitano, es prueba de que no se atlene a la simpleza de los romances tradlcionalas. En muchos de los romances, como hemos podido comprobar en este trabajo, incluso los temas que consideramos llanos, ofrecan no pocas dlflcultades en su interpretacion. Por su puesto que ello obedece, las mas de las veces, a
~

I

las compllcadas metaforas y a la pequena dosis de cubismo y
surreallsmo que invade sus escritos. Pero, sin embargo, ello
indica una Importante diferencla entre la senclilez tradicional y el estilo lorqulano.
Adem~s podemos decir que el romance no perdio su vita-

lidad y fuerza creadora. Solamente requiere sar manejado par

,

un genio poeta. Federico Garcia Lorca nos ba demostrado que
el romance puede muy bien servir los gustos modernos y los es/'

tilos literarios de nuestros dias.

De

nlnguna manera es la for-

ma del romance una forma anticuada; solo requiere un maestro
I

,I

en el arte que sepa darla 1a actualidad que tenian an los dias
de los primitivos juglares.
Can elegir al mundo gitano de la Andaluo!a Espanola,
nos ha damostrado tamblen, que oasi cua1quier tema popular
puede ser 1a base

,I

pa~~

.

romances que pueden asl emu1ar can los
,

romances de fondo epico-lirlco de las primeras letras caste/

llanas. Solo

_'8

necesario un poeta, un jugla!', que vi va ese

ambiente, 10 comprenda y sspa identificarse con sus personajes.

aLt.,,,,,.
&&<
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Eso es 10 que hizo Federico. A medida que analizamos sus roI

!

manees, vemos eomo 10 gitanizo todo: ni los santos y arcangeles se salvaron de verse convertidos en gitanos. Ineluso gitaniza, en parte, a la Sagrada Familia, en una forma ingenua
genuinamente gitana. Por su puesto que el tema gitano fue, qui,

~

~

zaa el mas acertado para Lorca, porque en eaa tradieion se
,

juntan los elementos neeesarios y que mas se aceroan al romaneero tradioional.
Por 10 tanto, considerados estos puntos, podemos ver
I

en Federico Garcia Lorea un nuevo resurgim1ento en la literatura espanola, una verdadera grandeza claaloa brotada despues
de los slglos de olerta inercia en las letras castellanas.
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